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ال سخص
تتناول األطروحة جرائم اإلعتداء على خ صوصية األشخاص المن صوص عليها في المادة
( )20من المرسااوم بقانون رقم ( )5لساانة  2102بشااأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،والمتمثلة
بحرمة اإلعتداء على المحادثات واالتصاااااالت ،وحرمة اإلعتداء على الصااااور سااااواء بالتقاطها أو
نشرها ،وحرمة اإلعتداء بنشر أخبار أو تعليقات حتى وأن كانت صحيحة ،وحرمة تعديل ومعالجة
التسجيالت أو الصور.
وتعتبر جرائم اإلعتداء على حرمة الحياة الخاصاااااااة لألشاااااااخاص من الجرائم القديمة التي
عرفتها المجتمعات اإلنسانية القديمة ،ولكنها سرعان ما تطورت نظرا ً للتقدم التكنولوجي الذي لعب
دور كبير في ساااااارعة وسااااااهولة انتشااااااار األخبار و الصااااااور ،األمر الذي من شااااااأن يمثل تهديدا ً
لخصااوصااية األشااخاص وسااهولة اإلعتداء على حرمة حياتهم الخاصااة ،ومن هنا كانت الحاجة إلى
وجود حماية قانونية صارمة تساهم في الحد من هذه الجرائم.
تنبع أهمية الموضاااون من ضااارورة معرفة األحكام القانونية المتعلقة بجرائم اإلعتداء على
خصاوصاية ارخرين بإساتخدام الوساائل اإللكترونية ،خصاوصاا ً أنها من الجرائم المساتحدثة ولم يتم
دراساتها بشاكل تلصايلي من قبل الباحثين ،حتى أن يندر وجود دراساات متخصاصاة ساابقة في هذا
الموضون.
وقد تطرقت هذه الدراسااااة إلى توضااااي أركان وعقوبة جرائم اإلعتداء على خصااااوصااااية
األشخاص من خالل تقسيم البحث إلى فصلين :يتناول األول منهما البحث في محل السلوك الجرمي
والركن المادي وشروط تحقق في هذه الجرائم.
ويت ناول اللصاااااااال ال ثاني الركن المعنوي وعقو بة جرائم اإلع تداء على خصاااااااوصاااااااية
األشاااااخاص ،وذلك من خالل البحث في الركن المعنوي المتمثل في القصاااااد الجنائي والباعث على
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أرتكاب هذه الجرائم ،والبحث في ماهية العقوبة األصااااالية والعقوبة التكميلية والتدابير الجنائية لهذه
الجرائم.
وخلصت الدراسة إلى التأكيد على أهمية حماية خصوصية األشخاص ،من خالل ضبط
مرتكبين هذه الجرائم وضرورة معاقبتهم ،لحماية المصلحة العامة واألخالق وارداب العامة.

كس ات البحث الرئيسية :خصوصية األشخاص ،جرائم تقنية المعلومات.
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العنوان وال سخص بالسغة اإلنجسيزية
Invading the privacy another person crime (Under Federal Legal
Decree No. 5 of 2012 on combating cyber crimes) - Comparative
Study
Abstract
The thesis deals with the crimes of assaulting the privacy of persons stipulated
in Article 21 of Decree-Law No. (5) of 2012 on combating IT crimes, namely the crime
of assaulting the conversations and communication, the crime of assaulting the images
either by taking them or publishing them, even if they were correct and the offense of
modifying and processing recordings or images.
Crimes against the inviolability of private lives are considered old crimes
committed by ancient human societies, but have rapidly developed due to
technological advances that have played a major role in the rapid and easy
dissemination of news and images, which would pose a threat to the privacy of people
and the vulnerability to the inviolability of their private lives, Hence the need for strict
legal protection to contribute to the reduction of such crimes.
The importance of the subject stems from the need to know the legal provisions
relating to the crimes of assaulting the privacy of others using electronic means,
especially as they are new crimes and have not been studied in detail by researchers,
so that there are rare previous specialized studies on this subject.
The study dealt with clarifying the elements and the penalty of the crimes of
assault on the privacy of people by dividing the research into two chapters: the first
deals with the research in the place of criminal behavior and the physical structure and
conditions to be achieved in these crimes.
Chapter II deals with the moral element and the penalty for crimes of assault
on the privacy of persons by examining the moral aspect of criminal intent and the
perpetration of such crimes, and examining the nature of the original penalty,
supplementary punishment and criminal measures for such crimes.
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The study concluded by stressing the importance of protecting the privacy of
persons by controlling the perpetrators of such crimes and the need to punish them for
the protection of public interest, morals and public morals.

Keywords: Privacy of people, IT crimes.
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اكر وتق ير
الحمد والشكر هلل سبحان وتعالى عدد خلق ورضى نلس وزنة عرش ومداد كلمات على
نعم التي ال تعد وال تحصى ،والحمد هلل الذي أعانني على إتمام هذه الدراسة.
وعظيم الشكر والعرفان للدكتور محمد الحمادي الذي كان ل اللضل الكبير في إنجاز هذه
االطروحة.
والشكر موصول إلى أساتذتي الكرام أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون في جامعة
اإلمارات العربية المتحدة ،الذين لن أنسى فضلهم ما حييت على كل ما بذلوه وقدموه لي من مساعدة
ودعم.
واخيرا ً كل الشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد بأي صورة في إتمام هذه الدراسة.
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ال ق ة
يُعد الحي في حرمة اإلعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص بالوساااائل اإللكترونية من أهم
حقوق اإلنسان في الوقت الحالي ،وتقتضي طبيعة هذا الحي أن يحتلظ اإلنسان بمحادثات واتصاالت
وصااااوره وأخباره بعيدا ً عن اإلطالن عليها أو نشاااارها ،لذلك حرصاااات العديد من الدول إلى ساااان
تشريعات تجرم اإلعتداء على خصوصية األشخاص ،بحيث يتعرض للجزاء الجنائي كل من يمس
حرمة الحياة لألشخاص.
وقااد جرم قااانون العقوبااات اإلماااراتي رقم ( )3لعااام  0821اإلعتااداء على حرمااة الحياااة
الخاصااة أو العائلية لألفراد باسااتراق الساامع أو تسااجيل أو نقل المحادثات أو التقاط صااور الغير في
غير األحوال المصاارب بها قانونا ً أو بغير رضاااء المجني علي  ،باعتبارها من الجرائم الواقعة على
األشخاص وتؤثر بسمعتهم.1
ونظرا ً لتقدم وتطور التكنولوجيا وظهور ما يساامى بوسااائل التواصاال اإلجتماعي التي أدت
إلى ساااارعة أنتشااااار األخبار حتى أصااااب العالم قرية صااااغيرة ،وإلى كثرة أنتشااااار الصااااور حتى
أصبحت الصورة تضاهي ألف كلمة ،ظهرت العديد من الجرائم اإللكترونية التي تمس حرمة الحياة
الخاصاااة لألشاااخاص ،ومع مرور الزمن تبين بأن قواعد قانون العقوبات اإلماراتي ال تكلي وحدها

 1نصت المادة ( )373من قانون العقوبات اإلماراتي على أن ":يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو
العائلية لألفراد وذلك بأن أرتكب أحد األفعال ارتية في غير األحوال المصرب بها قانونا ً أو بغير رضاء المجني علي :
 )0استراق السمع أو سجل أو نقل عن طريي جهاز من األجهزة أيا ً كان نوع محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريي الهاتف
أو أي جهاز آخر.
 )2التقط أو نقل بجهاز أيا ً كان نوع صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت األفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثنا اجتمان على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك االجتمان فإن رضاء
هؤوالء يكون ملترضاً.
كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العالنية أخباراً أو صورا ً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد
ولو كانت صحيحة .
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سبع سنوات وبالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد األفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا ً على
سلطة وظيلت .
ويحكم في جميع االحوال بمصادر ة األجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم في الجريمة ،كما يحكم بمحو التسجيالت المتحصلة عنها
أو إعدامها".
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لتحقيي حماية القيم والمصااااااااال المجتمعية ،فكان من الالزم أصاااااااادار قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات ليشدد العقوبة ويضيف أحكام جديدة لتلك الحماية.
وكانت دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول السااااااباقة في ساااااان قوانين تجرم اإلعتداء
على خصاااوصاااية األشاااخاص بإساااتخدام الوساااائل اإللكترونية ،من خالل النص على ذلك في المادة
( )80من مرسوم بقانون إتحادي رقم ( )5لسنة  8108بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،والتي
نصااااااات على أن " :يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ساااااااتة أشاااااااهر أو الغرامة التي ال تقل عن مائة
وخمساااااين ألف درهم وال تجاوز خمسااااامائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اساااااتخدم
شااابكة معلوماتية ،أو نظام معلومات إلكتروني ،أو إحدى وساااائل تقنية المعلومات في االعتداء على
خصوصية شخص في غير االحوال المصرب بها قانونا ً بإحدى الطرق التالية:
 -0اساااتراق السااامع ،أو أعترض ،أو تساااجيل أو نقل أو بث أو إفشااااء محادثات أو اتصااااالت أو
مواد صوتية أو مرئية.
 -8التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشلها أو نسخها أو االحتلاظ بها.
 -3نشاااار أخبار أو صااااور إلكترونية أو صااااور فوتوغرافية أو مشاااااهد أو تعليقات أو بيانات أو
معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخم سمون
ألف درهم وال تجاوز خمسااااااامائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من اساااااااتخدم نظام
معلومات إلكتروني ،أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ،إلجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو
صااورة أو مشااهد ،بقصااد التشااهير أو اإلساااءة إلى شااخص آخر ،أو اإلعتداء على خصااوصاايت أو
انتهاكها".
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أه ية ال راسة
تتمثل أهمية دراسااااة هذا الموضااااون في أنها تتعلي باألحكام الموضااااوعية لجرائم اإلعتداء
على خصوصية األشخاص بإستخدام وسائل تقنية المعلومات ،وتظهر أهمية دراسة هذا الموضون
في اإللمام بوسااااااااائل تقنية المعلومات وطرق أرتكاب الجرائم بها ،وبيان الحكم القانوني في حالة
اإلعتداء غير المشااارون على الحياة الخاصاااة لألشاااخاص ،وال شاااك في أن معرفة أركان الجريمة
والعقوبة المقررة تعود باللائدة الكبيرة على األفراد وعلى المجتمع بأسره.

أه اف ال راسة
يتج هذا البحث إلى تحقيي األهداف التالية:
 -0التعرف على جرائم اإلعتداء على خصاااااااوصاااااااية األشاااااااخاص في قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات بإستخدام أحدى وسائل تقنية المعلومات.
 -2التعرف على أركان جرائم اإلعتداء على خصوصية األشخاص يإستخدام الوسائل اإللكترونية.
 -3ماهية الوسائل اإللكترونية إلرتكاب جرائم اإلعتداء على خصوصية األشخاص.
 -0ماهية العقوبة الجنائية المقررة لجرائم اإلعتداء على خصوصية األشخاص.
 -5تبين دراسااة هذا البحث اللرق بين قواعد جرائم اإلعتداء على خصااوصااية األشااخاص الواردة
في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وجرائم اإلعتداء على خ صو صية األ شخاص الواردة
في قانون العقوبات.

اكسة ال راسة
تتمثل مشااااااكلة هذه الدراسااااااة في االرتلان الواضاااااا في عدد مسااااااتخدمي وسااااااائل تقنية
الممعلومات في الوقت الحاضاااار ،وظهور العديد من البرامج المسااااتحدثة التي تساااااعد وتساااااهم في
أنتشااار األخبار أو الصااور بلترة زمنية قصااير لعدد كبير من الناس ،وترتب على ذلك كثرة جرائم
اإلعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص ،وظهور الحاجة إلى وجود قواعد قانونية تحمي األشاااخاص
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من اإلعتداء والمسااااااس بحياتهم الخاصاااااة ،فهل العقوبة التي قررها المشااااارن اإلماراتي في قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات كافية لتحقيي الردن والزجر أم ال ؟

نهج ال راسة
اعتمدت هذه الدراسااااااة على المنهج الوصاااااالي التحليلي المقارن ،وذلك من خالل دراسااااااة
ماهية جريمة اإلعتداء على خصااااااوصااااااية األشااااااخاص ،وتحليل أركانها وشااااااروطها وإجراءاتها
وعقوباتها ،وموقف اللق منها باإلضاااااااافة الى األحكام القضاااااااائية المتعلقة بها ،ومقارنتها ببعض
التشريعات اللرنسية والمصرية.

صعوبات ال راسة
ترجع صااااعوبة موضااااون هذا البحث إلى ما يتساااام ب من موضااااون دقيي وشااااائك ويثير
مشكالت قانونية عديدة ،باإلضافة إلى الصعوبات التالية:
 .0قلة المراجع وندرتها ،حيث ال توجد دراسااة تلصاايلية وشاارب كافي عن جرائم اإلعتداء على
خصوصية األشخاص على الرغم من أن القانون صادر في .2102
 .2بعض الغموض في مصاااااطلحات المادة ( )20موضاااااون الدراساااااة ،التي يحتار الباحث في
فهمها وتلصيلها.
 .3ندرة األحكام القضائية المتعلقة بموضون هذه الدراسة.

ال راسات السابقة
ال توجد دراسااات تلصاايلية حديثة متعلقة بجرائم اإلعتداء على خصااوصااية األشااخاص في
المااادة ( ) 80من قااانون مكااافحااة جرائم تقنيااة المعلومااات ،إال أن الاادكتور عبااد الرازق الموافي
عبداللطيف تطرق إلى شاارب المادة بشااكل مختصاار في الكتاب الثاني (لشاارب قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،المرسوم بالقانون اإلتحادي رقم  5لسنة .)8108
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أيضاااا ً تم العثور على دراساااات ساااابقة للدكتور حساااني الجندي متعلقة بمكافحة جرائم تقنية
المعلومات للقانون الملغي رقم ( )8لساااااانة  8112إال أن لم يتطرق إلى جميع جرائم اإلعتداء على
خصوصية األشخاص الواردة في ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،كما لم يشرحها
بشكل تلصيلي.

النصوص القانونية ال تعسقة بال راسة
أوالً :المادة ( )80من مرساااوم بقانون إتحادي رقم ( )5لسااانة  8108بشاااأن مكافحة جرائم
تقنية المعلومات ،والتي نصت على أن " :يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي
ال تقل عن مائة وخمسااين ألف درهم وال تجاوز خمساامائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من اسااااتخدم شاااابكة معلوماتية ،أو نظام معلومات إلكتروني ،أو إحدى وسااااائل تقنية المعلومات في
االعتداء على خصوصية شخص في غير االحوال المصرب بها قانونا ً بإحدى الطرق التالية:
 -0استراق السمع ،أو أعترض ،أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصاالت أو
مواد صوتية أو مرئية.
 -2التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشلها أو نسخها أو االحتلاظ بها.
 -3نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو
معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخم سمون
ألف درهم وال تجاوز خمسااااااامائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من اساااااااتخدم نظام
معلومات إلكتروني ،أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ،إلجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو
صااورة أو مشااهد ،بقصااد التشااهير أو اإلساااءة إلى شااخص آخر ،أو اإلعتداء على خصااوصاايت أو
انتهاكها".
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ثانياً :المادة ( )312من قانون العقوبات االماراتي رقم ( )3لسنة  " :0821يعاقب بالحبس
والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد وذلك بأن أرتكب أحد األفعال
ارتية في غير األحوال المصرب بها قانونا ً أو بغير رضاء المجني علي :
 -0استراق السمع أو سجل أو نقل عن طريي جهاز من األجهزة أيا ً كان نوع محادثات جرت
في مكان خاص أو عن طريي الهاتف أو أي جهاز آخر.
 -2التقط أو نقل بجهاز أيا ً كان نوع صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صاادرت األفعال المشااار إليها في الحالتين السااابقتين أثنا اجتمان على مساامع أو مرأى
من الحاضاارين في ذلك االجتمان فإن رضاااء هؤوالء يكون ملترض اا ً ،كما يعاقب بذات العقوبة من
نشاار بإحدى طرق العالنية أخبارا ً أو صااورا ً أو تعليقات تتصاال بأساارار الحياة الخاصااة أو العائلية
لألفراد ولو كانت صاااااحيحة ،ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سااااابع سااااانوات وبالغرامة الموظف
العام الذي يرتكب أحد األفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا ً على سااااااالطة وظيلت  ،ويحكم في جميع
االحوال بم صادرة األجهزة وغيرها مما يكون قد أ ستخدم في الجريمة ،كما يحكم بمحو الت سجيالت
المتحصلة عنها أو إعدامها".
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلختالف بين النصوص السالف ذكرها يقتصر على طبيعة الوسيلة
المساااتخدمة في أرتكاب الجريمة ،كما توجد جرائم مساااتحدثة تطرق لها المشااارن في قانون مكافحة
جرائم تقنية المعلومات ولم يتطرق لها قانون العقوبات اإلماراتي.

خطة ال راسة
 .0اللصاااال األول :محل الساااالوك الجرمي والركن المادي وشااااروط تحقق في جرائم اإلعتداء
على خصوصية األشخاص
 .2اللصاااااااال الثاني :الركن المعنوي والجزاء الجنائي لجرائم اإلعتداء على خصاااااااوصاااااااية
األشخاص.
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ال بحث الت هي ي :تعريف حر ة الحياة الخاصة و وقف التاريعات نها
ويحتوي المبحث التمهيدي على تعريف حرمة الحياة الخاصااة ،وفي المطلب الثاني تطرقنا
إلى بداية ظهور فكرة حرمة الحياة الخاصااااة في الشااااريعة اإلسااااالمية ،وفي المطلب الثالث تناولنا
حرمة الحياة الخاصة في القوانين الوضعية ،حيث تختلف القوانين الوضعية في األخذ بلكرة حرمة
الحياة الخاصة ،فلم تقر جميع القوانين الوضعية بالحماية الخاصة لألشخاص ،بينما هناك الكثير من
الدول التي تنادي وتساان القوانين الوضااعية للحماية الخاصااة لألشااخاص ،وعلي ساايتم التطرق إلى
االتجاه الرافض واالتجاه المؤيد.

ال طسب األول :اهية الحق فا حر ة الحياة الخاصة
الواقع أن فكرة الحياة الخاصااة من األفكار التي عاني وال زال يعاني اللق والقضاااء كثيرا ً
إل يجاد مدلول محدد لها ،فإذا كان من المتلي علي بأن نطاق الحياة الخاصااة يتمتع بالحماية القانونية
حيث يظل بعيدا ً عن تدخل الغير وعن العالنية ،إال أن تعريف الحي في هذه الحياة ما زال من أدق
االمور التي يثور حولها نقاش وجدل كبير في القانون المقارن ،فمن ناحية نجد بأن غالبية الل ق قد
استقر على أن ملهوم الحي في الخصوصية من الصعب تعريلها بل يكاد بأن يكون مستحيالً إيجاد
تحديد عام يتناسب مع االستعمال القانوني ،ومن ناحية أخرى نجد بأن القضاء من جانب يحجم غالبا ً
عن الخوض في إعطاء تعريف للكرة غامضااة الحدود والمعالم ،بل يكتلي بأن يبحث كل حالة على
حدة محاوالً إيجاد العالج المناسب والحماية الكاملة دون االلتزام بقواعد وأحكام سابقة.1
ومن أشاااااااهر تعريلات الحي في الخصاااااااوصاااااااية التعريف الذي وضاااااااع معهد القانون
األمريكي ،وأصااب من حينها يتمتع بقيمة هامة في الواليات المتحدة ،حيث إن يعرف الخصااوصاية
عن طريي تعريف المسااااس بالخصاااوصاااية ،وعلي تعرف الخصاااوصاااية بأن " كل شاااخص ينتهك
1

آدم عبدالبديع آدم حسين ،الحي في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكللها ل القانون الجنائي0021 ،هـ 2111 -م،
ص.045
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بصورة جدية ،وبدون وج حي ،حي شخص آخر في أال تصل أموره وأحوال إلى علم الغير ،وأال
تكون صورت عرض ألنظار الجمهور ،يعتبر مسئوال أمام المعتدى علي ".1
وأيض اا ً يمكن تعريف الحياة الخاصااة لللرد بأن " :صاايانة الحياة الشااخصااية والعائلية لللرد
بعيدا ً عن االنكشااااااف أو الملاجات من ارخرين بغير رضااااااه ،أو هي أمن الشاااااخص على عورات
وحرمات هو وأسااااارت  ،التي يحرص على أن تكون بعيدة عن كافة أشاااااكال وصاااااور تدخل الغير،
يسااااتوي أن يكون من األقارب المقربين أم من الغير الذي ليس لهم صاااالة إطالقا ً بهم ،وسااااواء كان
داخل بيت أم خارج  ،وضمان قدر من الزمن يخلو في إلى نلس  ،ويتصرف أثنائ بحرية هو وأهل
بيت للدرجة التي يسااااتطيع معها رد االعتداء الواقع على هذه الحرمة دون أدنى مساااائولية ،وتكليف
الغير بمراعاة ذلك وإال تعرض للجزاء".2
وقد ذهب مؤتمر رجال القانون المنعقد في اساااااتكولهم في مايو سااااانة  0821لتحديد بعض
األفعال التي تدخل ضاامن االعتداء على حرمة الحياة الخاصااة ،ومن حي اللرد أن يعيش بعيدأ ً عنها
هي:
 )0التدخل في حياة اسرت أو منزلة.
 )8التدخل في كيان البدني أو العقلي أو حريت األخالقية أو العامة.
 )3وضع تحت األضواء الكاذبة.
 )4إذاعة وقائع تتصل بحيات الخاصة.
 )5استعمال اسم أو صورت .
 )2التجسس والتلصص والمالحظة.

 1د.حس ام الدين األهواني ،الحي في حرمة الحياة الخاصة ،الحي في الخصوصية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،ص.09
 2د.حسني الجندي ،التشريعات الجنائية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الكتاب الثالث ،قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى ،2119 ،ص .212
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حيث أن الحياة الخاصة تتميز بطبيعة الحال عن حياة اللرد العامة التي يعيشها على مشهد
من المجتمع وتتميز طبيعتها بالعالنية.1
ومن الجدير بالذكر والمالحظ بأن المشرن اإلماراتي لم يتطرق إلى تعريف الحياة الخاصة
سااواء في الدسااتور أو في قانون العقوبات أو في قانون المعامالت المدنية وكذلك في قانون مكافحة
جرائم تقنية المعلومات ،حيث أن قام بتعداد صاااااور االعتداء على حرمة الحياة الخاصاااااة والعقوبة
المقررة لها واكتلى بذلك.
إال أن ا يمكن اساااااااتخالص ملهوم الحياااة الخاااصاااااااااة من قضااااااااااء محكمااة النقض بااأن
"...الخصاوصاية تعني هنا ضامان حماية ممارساة الشاخص لحيات الخاصاة ،وهو ما يولد الحي في
حماية الخصوصية ويستطيع كلالة حق في عدم نشر ما يتصل بحيات الخاصة سواء بوسيلة سمعية
أو صوتية وهي من وسائل التقنية الواردة في ذات المرسوم بقانون اتحادي المشار إلي آنلا .2"...

ال طسب الثانا :حر ة الحياة الخاصة فا الاريعة اإلسال ية
بالرجون إلى نشأة الحي في حرمة الحياة الخاصة نجد بأن الشريعة األسالمية كانت سباقة
في تقرير أحدث ما توصااااااالت إلية القوانين الوضاااااااعية الالزمة لحماية الحياة الخاصاااااااة ،ويمكن
االساااتدالل على ذلك من القرآن الكريم بقول تعالى " :يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن
بعض الظن إثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخية ميتا فكرهتموه
واتقوا هللا إن هللا تواب رحيم" ،3حيث أن مقاصد الشريعة اإلسالمية جاءت واضحة بحظر التجسس
في ارية السااابقة ،فال يجوز أنتهاك حرمة الحياة الخاصااة والتدخل في خصااوصااية الغير بالتنص ات
والتجسس عليهم ،كما أن السنة النبوية جاءت آمرة بدعم الحياة الخاصة والمحافظة عليها وحمايتها،
ومن أهم النصااوص التي يمكن االسااتدالل بها قول صاالى هللا علي وساالم " :إياكم والظن فإن الظن

 1د.محمد محرم محمد ود.خالد محمد المهيري ،المرجع السابي ،ص .0112
 2راجع حكم محكمة النقض ،جلسة  /22فبراير /لسنة  ،2104الطعون رقم ( )0201 ،0032 ،0047لسنة  ،2105جزائي.
 3سورة الحجرات – ارية .02
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أكذب الحديث ،وال تجساااااساااااوا وال تحاسااااادواوال تباغضاااااوا وكونوا عباد هللا إخوانا" ،1وما نود أن
نوضح بأن هناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة النبوية التي تقرر وتؤيد الكثير من المبادئ المتعلقة
بحرمة الحياة الخاصة ،وما ذكر من أدلة سابقة على سبيل المثال وليس الحصر.2

ال طسب الثالث :حر ة الحياة الخاصة فا القوانين الوضعية
يرجع ظهور الحي في حرمة الحياة الخاصاااااة في القانون الوضاااااعي إلى الربع األخير من
القرن التاسااااع عشاااار ،والزمت التطور التاريخي لهذه اللكرة اتجاهات فقهية وتشااااريعية وقضااااائية
متباينة حول مضمون هذا الحي وطبيعت القانونية وتحديد نطاق والعناصر المكون ل .3
ومن ناحية اقرار الحي في الحياة الخاصااااااة في الشاااااارائع الوضااااااعية فقد اختللت القوانين
الوضعية المعاصرة فيما بينها فيذهب البعض إلى إنكار وجود هذا الحي أصال فلذلك ال يعتدون ب ،
بينما يقر البعض ارخر بوجوده ،وعلي سنعرض لموقف اللريقين فيما يلي:

الفرع األول :وقف القوانين التا ترفض اال تراف بالحق فا الحياة الخاصة
تنحصااار القوانين الرافضاااة لالعتراف بهذا الحي في القانون االنجليزي والقانون اإليطالي
والقانون االسااااترالي والقانون االمريكي القديم وقانون المقاطعات الكندية اإلنجليزية ،فمن القضااااايا
التي اعترض فيها القضاء اإلنجليزي قضية (سبورتس ضد الوكالة العامة للصحافة) والتي تتلخص
وقائعها في أن أحد األفراد التقط صااااااورا ً فوتوغرافية لمعرض للكالب ثم باعها ألصااااااحاب جريدة
قاموا بنشرها في جريدتهم بدون موافقة القائمين على المعرض ،وحنيئذ رفع األخيرون دعوى ضد
أصااحاب الجريدة مطالبين بوقف النشاار والتعويض عما أصااابهم من ضاارر بساابب  ،إال أن المحكمة
 1آدم عبدالبديع آدم حسين ،المرجع السابي ،ص.03-07
 2ومن االدلة القرآنية التي تحث على احترام الحياة الخاصة قول تعالى ) :وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر من أتقى
وأتو البيوت من أبوابها واتقوا هللا لعلكم تللحون( ،أما من االدلة على ذلك في السنة النبوية قول صلى هللا علي وسلم ":يا معشر من
آمن بلسان ولم يدخل اإليمان قلب  ،ال تغتابو المسلمين وال تتبعوا عوراتهم ،فإن من يتبع عورة أخية المسلم يتبع عورت  ،ومن يتبع
هللا عورت يلضح ولو كان في جوف بيت " .
 3د.يوسف الشيخ يوسف ،حماية الحي في حرمة األحاديث الخاصة ،دراسة مقارنة في تشريعات التنصت وحرمة الحياة الخاصة ،دار
اللكر العربي ،الطبعة االولى0003 ،هـ 0993/م ،ص .23
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رفضااااات تلك الدعوى بحجة ان القائمين على المعرض ليس من حقهم منع التصاااااوير إال إذا كانت
تذاكر الدخول إلي قد تضااامنت شااارطا بمنع التصاااوير وأن ال يمكنهم االساااتناد إلى حي الملكية في
المطالبة بوقف النشر.1
فالقانون االنجليزي يرفض االعتراف بالحي في الحياة الخاصاااااااة لعدة مبررات ،منها عدم
وضاااوب فكرة الخصاااوصاااية ذاتها ،فقد يرون بأنها فكرة هالمية غير محددة المضااامون وينتج عن
االقرار بها زيادة عدد الدعاوى التي تساااتند إلى المسااااس بها مما يؤدي إلى تضاااارب االحكام التي
تصاادر في تلك الدعاوي ،أما المبرر ارخر يسااتند إلى طبيعة الحياة داخل المجتمع التي تقضااي بان
يقبل المرء قدرا ً من تطلل الغير على حيات الخاصاااااااة طالما كان ذلك في الحدود المعقولة ،كما ان
من ال صعب الل صل بين ما هو من خ صو صيات اإلن سان وال يجوز للغير التطلل علي وبين ما هو
عام متاب لكافة الناس ،إال أن يثار التساااااااؤول عن ماهية الوسااااااائل التي يوفرها القانون اإلنجليزي
لحماية الحياة الخاصااااة ؟ فرغم رفض القانون االنجليزي وذكر بعض المبررات ساااااللة الذكر ،فان
هذا ال يعني عدم توفير أي نون من الحماية عند االعتداء على الحياة الخاصااااااااة ،بل ان الحماية
موجودة باللعل فهو يعتبر هذه االعتداءات تارة من قبيل التشاااااااهيراو القذف وتارة من قبيل التعدي
على حدود الغير وانتهاك حرمة ملكية وأحيانا يعتبرها من قبيل المضاااااااايقات أو من قبيل اإلخالل
بالثقة.2

الفرع الثانا :وقف القوانين الذي تقر وتؤي الحق فا حر ة الحياة الخاصة
رغم ان بعض القوانين ال تعترف بالحي في الحياة الخاصاااااااة إال ان هناك قوانين آخر تقر
بوجود هذا الحي ويأتي القانون االمريكي على رأسااااااها كما سااااااار القانون اللرنسااااااي والمصااااااري
واإلماراتي على ذات النهج.

 1د.محمود عبدالرحمن محمد ،نطاق الحي في الحياة الخاصة ،دراسة مقارنة في القانون الوضعي )األمريكي -اللرنسي -المصري(
والشريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص .22-21
 2د.محمود عبدالرحمن محمد ،المرجع السابي نلس 27-23 ,
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أوالً :وقف القانون اإل ريكا
كان لللقة االمريكي دور كبير في مجال حماية الحي في حرمة الحياة الخاصاااة نظرا لألثر
الذي أحدثت مقالة "وارن وبرانديس" التي نشااااااارت سااااااانة  ،0281والمتعلقة بانتهاك حرمة الحياة
الخاصاااة عن طريي اإلفشااااء العام لحقائي خاصاااة ،كما تعرضاااوا في مقالهم على وج الخصااوص
لموضون انتهاك وسائل النشر لألسرار الشخصية الدقيقة.1
فقد مر االعتراف بالحي في الحياة الخاصة في أمريكا بتطورات تاريخية هامة ،فلي عام
 0818عرض موضاااااون الخصاااااوصاااااية ألول مرة أمام محاكمة اساااااتئناف نيويورك في قضاااااية
روبر سون الم شهورة ،والتي تتلخص وقائعها في أن المدعي عليهم ا ستخدموا صورة المدعية دون
اذن مسبي منها على نون من الدقيي لغرض الدعاية ،حيث رفعت المدعية دعواها مطالبة بتعويض
لما أصابها من ضرر جراء انتهاك لحقها في الخصوصية وما وقع من اعتداء على حقها في ملكية
صورتها ،باإلضافة إلى ما أصابها من صدمة نلسية جراء فعل المدعى عليهم مما أدى إلى ألزامها
اللراش وقتا من الزمن.2
إال أن المحكمة رفضت طلب المدعية باألغلبية على أساس أن ال توجد سوابي قضائية تقر
الحي في الخصااااااوصااااااية يمكن الرجون لها ،وأن المشاااااارن وحده هو الذي يمكن أن يعدل القانون
المعمول ب في ذلك الوقت ،وكذلك خشااية األغلبية من القضاااة االعتراف بحي جديد ،ولقد توصاالت
المحكمة في حكمها الى أن " :ثمة كثيرا من االلتزامات االدبية ال يمكن التعويض عنها ،وقد يكون
من الممكن أن تجد المشاااااعر التي خدشاااات حماية أفضاااال في نطاق قانون االخالق ،وفي رأي عام
متعاطف".3

 1د.يوسف الشيخ يوسف ،المرجع السابي ,ص .00
 2د.محمود عبدالرحمن محمد ،المرجع السابي نلس  ،ص .37
 3د.ممدوب خليل بحر ،حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،سنة  ،0994ص.025
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وبالرغم من تلك االعتبارات واالعتقادات الساااااائدة في ذلك الوقت إال ان القانون األمريكي
لم يقف أمام تطوير القانون العام ،وخاصة بعد المقال المشهورة الذي كتبها " وارن وبرانديس".
فلقد توصااااال القضااااااء االمريكي إلى اقرار الحي في الحياة الخاصاااااة على الرغم من عدم
النص علي صااااراحة ،اسااااتنادا إلى التعديلين الرابع والتاسااااع للدسااااتور ،فالدسااااتور يحمي الحريات
االسااااساااية الواجبة الزدهار المواطن وتقدمة ،وال يتحقي ازدهار المواطن وتقدمة إال بحماية حقوقة
األسااااااااساااااااية وتطوير هذه الحقوق لتواكب التطورات الحديثة في المجتمع ،وقد ساااااااارت المحاكم
األمريكية على أن إذا اعتراف الدساااتور بحي معين باعتباره ضاااروريا الزدهار االنساااان وتقدمة،
فان الحماية الواجبة ل تتساااع لتشااامل العالقة بين اللرد والسااالطة من جانب ،وبين األفراد فيما بينهم
من جانب آخر

.1

فلي عام  0220قضااات محكمة "ميتشاااجان" في قضاااية "ديمي ضاااد روبرتس" بالتعويض
النتهاك الحياة الخاصاااااة حينما قام الطبيب باصاااااطحاب شاااااخص ال يمارس مهنة الطب إلى غرفة
الوالدة في المستشلى دون علم السيدة ،كما طبقت المحاكم األمريكية ذات المبدأ في قضية " مانوال
ضااااد سااااتيلنز" والتي تتلخص وقائعها بقيام أحد المصااااورين بالتقاط صااااور ألحدى الممثالت أثناء
ارتدائها لمالبس ضااايقة وفاضاااحة على خشااابة المسااارب ،فقضااات المحكمة للمدعية " الممثلة" بمنع
النشر لما في ذلك اعتداء على حياتها الخاصة.2
وعلي فقد استطان القضاء األمريكي خالفا للقضاء اإلنجليزي تجاوز العقبة المتعلقة بعدم
وجود ساااوابي قضاااائية أو نص تشاااريعي يقرر االعتراف بالحي في الحياة الخاصاااة ،مما أدى إلى
توساااع القضااااء في تلساااير نصاااوص الدساااتور لبساااط الحماية على حرمة الحياة الخاصاااة ،قتدخل
المشاااارن االمريكي لحماية الحي في الحياة الخاصااااة من ساااانة  0835ونص على عدة قوانين حتى

 1د.محمود عبدالرحمن محمد ،المرجع السابي ،ص  -.00انظر كذلك د.ممدوب خليل بحر ،المرجع السابي ،ص .024-025
 2د.ممدوب خليل بحر ،المرجع السابي ،ص . 023-027
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جاءت في نهاية المطاف المدونة الثانية لألفعال الضاااااارة سااااانة  0811لتنص في المادة  258منها
على أن -0" :من يعتدي على حي شااخص آخر في الخصااوصااية يكون مساائوال عن الضاارر الذي
يصيب مصالح نتيجة هذا االعتداء.
 -8يتمثل االعتداء على الحي في الخصاااوصاااية فيما يلي :التدخل في عزلة الغير أوشااائون
الخا صة ،ا ستخدام ا سم أو صلة الغير لتحقيي م صلحة خا صة ،اف شاء أمور متعلقة بالحياة الخاصة
للغير ،نشر أمور تشوه حقيقة الغير في نظر الناس".1
وبذلك يكون القانون األمريكي أقر في نهاية تطوره بوجود الحي في الحياة الخاصاااااة وأكد
على حمايت من أي أعتداء يتعرض ل .

ثانياً :وقف القانون الفرنسا
أما القانون اللرنساااااي فقد اعترف بالحي في الخصاااااوصاااااية بعد ان سااااااهم كال من اللق

2

والقضاء 3بدور فعال لالعتراف ب  ،فبعد التدرج للسوابي القضائية في الستينات صدر قانون بشأن
حماية حقوق األفراد وحرياتهم بتاريخ  01يوليو  0811ونصاات المادة التاسااع من على أن " :كل
شاااااااخص ل الحي في احترام حيات الخاصاااااااة ،وللقضااااااااة أن يأمروا باتخاذ التدابير التي يرونها
ضرورية لمنع أو وقف االعتداء على أللة الحياة الخاصة ،مثل المصادرة والضبط وغيرها ،وذلك
مع عدم اإلخالل بإصااالب األضاارار التي تكون قد حدثت ،وفي حالة االسااتعجال يمكن أن تتخذ هذه
التدابير في صاااااورة أوامر على عريضاااااة" ،كما أضااااااف هذا القانون خمس مواد جديدة إلى قانون

 1د.محمود عبدالرحمن محمد ،المرجع السابي ،ص .07
 2فمن اوائل اللقهاء الذين تعرضوا في كتاباتهم لهذا الحي هو االأستاذ "بيرو"وذلك في مقالة عن " حقوق الشخصية" الذي نشر في
المجلة اللصلية للقانون المدني سنة  ،0919وقد ذكر في هذا الشأن ":أن من حي الشخص أن يعيش في هدوء وسكينة إذا رغب في
ذلك ،ويعتبر قيام الغ ير بنشر أمور متعلقة بحياة المرء الخاصة بدون موافقت الصريحة أو الضمنية تعديا على حق في الخصوصية"
انظر د.محمد عبدالرحمن محمد ،المرجع السابي ،ص .03 3أثير موضون انتهاك الحي في حرمة الحياة الخاصة ألول مرة أمام محكمة السين االبتدائية بتاريخ 04يونيو 0353في قضية اللرنسية
الشهيرة " راشيل" والتي تتلخص وقائعها في أن احد رجال األعالم التقط صورة فوتوغرافية لتلك الممثلة بعد وفاتها ،وهي ملقاه
على فراش الموت قبل دفنها ،وتم نشر هذه الصورة في إحدى الجرائد ،مما جل أسرتها أقامت دعوى ضد الصحيلة تأسيسا على ما
أصابها من ضرر ب سبب النشر ،فقضت المحكمة لصالحها بناء على أن لها الحي في " الحياة الخاصة" وأن هذا الحي ال يحتمل
المناقشة وهو ما يستوجب ضرورة الحصول علي موافقة المتوافاة أو ورثتها اللتقاط صورة فوتوغرافية مهما كانت شهرتها اللنية
وحتى لو كان التصوير بهدف إعداد برنامج كامل عن حياتها– .انظر د.آدم عبدالبديع :المرجع السابي ،ص .90
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العقوبات (المواد من  322إلى  (318تعاقب على االعتداء على الحياة الخاصااااة لألفراد بالتنصاااات
أو تسجيل األحاديث أو التقاط الصور أو أفشائها أو نشر المونتاج ،بأي وسيلة كانت وبدون موافقة
المجني علي  ،ويعاقب المعتدي في أي من هذه الصااور بالحبس من شااهرين إلى ساانة وبالغرامة من
 8111إلى  5111فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.1
وبذلك يكون المشاارن اللرنسااي وفر الحماية الخاصااة من جميع الجوانب ،فلم يقتصاار على
الوسااااااااائاال الماادنيااة في توفير تلااك الحماااي اة باال دعمه اا بعقوبااات جنااائيااة رادعااة ،وذلااك ألهميااة
خصوصيات الناس وأسرارهم والمحافظة عليها وعدم االعتداء عليها من قبل الغير.
وبالرجون إلى التشاااريعات العربية نجد بأن معظمها نصااات في الدساااتور الخاص بها على
إقرار الحي في الحياة الخاصااااة كمصاااار واإلمارات ،وألهمية حماية الخصااااوصااااية وتأثيرها على
الحقوق المدنية تم حمايتها من قبل القانون المدني وكذلك القانون الجزائي كما تم تشاااااااريع قوانين
خاصاااة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تهدف إلى حماية الحياة الخاصاااة وذلك لعدم االعتداء عليها
وفي التطور التكنولوجي والمعلوماتي في الوقت الحالي.

ثالثاً :وقف القانون ال صري
بعد صدور العديد من الدساتير المصرية التي تنادي بحرمة االعتداء على الحياة الخاصة،
تطرق الد ستور الجديد ال صادر في سنة  8104والذي إقر صراحة بالحي في الحياة الخا صة كحي
مسااااتقل ،فقد نصاااات المادة ( )51من الدسااااتور على أن " للﺤﻴاة الﺨاصة حﺮمة ،وهى مﺼﻮنة ال
تﻤﺲ.

 1د.محمود عبدالرحمن محمد ،المرجع السابي ،ص .57
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وللﻤﺮاسالت الﺒﺮيﺪية ،والﺒﺮقﻴة ،واإللﻜﺘﺮونﻴة ،والﻤﺤادثات الهاتلﻴة ،وغﻴﺮها مﻦ وسائﻞ
االتﺼال حﺮمة ،وسﺮيﺘها مﻜلﻮلة ،وال تﺠﻮز مﺼادرتها ،أو االﻃالن علﻴها ،أو رقابﺘها إال بأمﺮ
قﻀائى مﺴﺒﺐ ،ولﻤﺪة مﺤﺪدة ،وفى األحﻮال الﺘي يﺒﻴﻨها القانﻮن.
كﻤا تلﺘﺰم الﺪولة بﺤﻤاية حي الﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ فى اسﺘﺨﺪام وسائﻞ االتﺼال العامة بﻜافة أشﻜالها،
وال يﺠﻮز تعﻄﻴلها أو وقلها أو حﺮمان الﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ مﻨها ،بﺸﻜﻞ تعﺴلى ،ويﻨﻈﻢ القانﻮن ذلﻚ".
وتطبيقا ً للمبدأ الدسااااتوري بتجريم االعتداء على حقوق وحريات المواطنين صاااادر القانون
رقم  31ل سنة  0818ليعدل وي ضيف بعض الن صوص المتعلقة ب ضمان الحريات فقد أ ضاف المادة
( )318مكرر والمادة ( )318مكرر (أ( ،1فقد نصاااااااات المادة ( )318مكرر من قانون العقوبات
المصري على أن  " :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين ،وذلك بأن ارتكب أحد األفعال ارتية في غير األحوال المصااااااارب بها قانونا ً أو بغير
رضاء المجني علي :
أ)

استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريي جهاز من األجهزة أيا ً كان نوع محادثات في مكان
خاص أو عن طريي التيللون.

ب) التقط أو نقل بجهاز من األجهزة أيا كان نوع صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صاادرت األفعال المشااار إليها في اللقرتين السااابقتين أثناء إجتمان على مرأى ومساامع
من الحاضرين في ذلك اإلجتمان فإن رضاء هؤالء يكون ملترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد األفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا ً على
سلطة وظيلت .

 1د .محمود عبدالرحمن محمد ،المرجع السابي. 42-59 ،
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ويحكم في جميع األحوال بمصااااادرة األجهزة وغيرها مما يكون قد اسااااتخدم في الجريمة،
كما يحكم بمحو التسجيالت المتحصلة عنها أو إعدامها".
أما المادة  318مكرر (أ( نصت على أن " :يعاقب بالحبس كل من أذان أو أسهل إذاعة او
استعمل ولو في غير عالنية تسجيال أو مستندا ً متحصالً علي بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة
أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من األمور التي تم
التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو االمتنان عن .
ويعاقب بالساااااااجن الموظف العام الذي يرتكب أحد األفعال المبينة بهذة المادة اعتمادا ً على
سلطة وظيلت .
ويحكم في جميع األحوال بمصااادرة اإلجهزة وغيرها مما يكون قد اسااتخدم في الجريمة أو
متحصل عنها ،كما يحكم بمحو التسجيالت المتحصلة عن الجريمة أو اعدامها".
أما في القانون المدني المصري فهو لم ينص صراحة على الحي في الحياة الخاصة ،ولكن
يمكن أن يكون في نص المادة  51ما ي صل سندا ً إلقرار هذا الحي ،فقد ن صت المادة  51على أن :
" لكل من وقع علي إعتداء غير مشااارون في حي من الحقوق المالزمة لشاااخصااايت أن يطلب وقف
هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد لحق من ضرر".
أيضا ً أصدر المشرن المصري قانون تنظيم االتصاالت رقم  01لسنة  8113وقام بتجريم
التعدي على حرمة االتصااالت (محادثات ومراساالت( ،فقد نصات المادة  13من على أن " :يعاقب
بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشااهر وبغرامة ال تقل عن خمسااة آالف جنية وال تجاوز خمسااين ألف
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية وظيلت في مجال االتصاااالت أو بسااببها بأحد
األفعال ارتية:
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 )0إذاعة أو نشاار أو تسااجيل لمضاامون رسااالة اتصاااالت أو لجزء منها دون أن يكون ل سااند في
ذلك
 )8إخلاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصاالت أو لجزء منها تكون قد وصلت إلي
 )3االمتنان عمدا ً عن إرسال رسالة اتصاالت بعد تكليل بإرسالها
 )4إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات االتصال أو عما يجرون أو يتلقون من اتصاالت
وذلك دون وج حي".

رابعاً :وقف القانون اإل اراتا
وبما أن موضون البحث يتناول الوضع الخاص في دولة اإلمارات سنتناول مراحل تطور
حماية الخصاوصاية في القانون االماراتي بشايء من التلصايل قليالً ،حيث اهتم المشارن الدساتوري
بالحقوق والحريات الشااخصااية واللكرية التي تتصاال بشااخص اإلنسااان وبلكره ،1فهي حقوق أصاالية
لإلنسان سواء من حيث الشخصية اإلنسانية وما يالزمها من حريات أخرى أم من حيث ما يتصل
بذهن اإلنساااان وفكرة من رأي وخصاااوصاااية وغيرها من الحقوق اللصااايقة ب  ،2فلكل إنساااان حي
الخصاااوصاااية في أمورة الخاصاااة وأساااراره ومراساااالت  ،ويندرج تحت حي الخصاااوصاااية حرمة
المسااكن وخصااوصااية المراسااالت وحي الكرامة واألمن ،فمن ناحية حرمة االعتداء على المسااكن
حيث تحرص الدساتير المعاصرة على إقرار هذا الحي ،وكون أن اإلنسان في مسكن يجد الطمأنينة
والسكينة والراحة ،فالجدير بالذكر أن حرمة المسكن تتصل بحرمة الحياة الخاصة ،والتي تمنع من

1

2

ومن النصوص الدستورية التي تدل على الحقوق والحريات الشخصية نص المادة  24من الدستور اإلماراتي على أن ":الحرية
الشخصية مكلولة لجميع المواطنين ،وال يجوز القبض على أحد أو تلتيشة ،أو حجزة أو حبسة إال وفي أحكام القانون ،وال يعرض
إي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة" ،أيضا نصت المادة  23من ذات الدستور على أن ":العقوبة شخصية ،والمتهم برىء
حتى تثبت إدانت ف ي محاكم قانونية وعادلة ،وللمتهم الحي في أن يوكل من يملك القدرة للدفان عن أثناء المحاكمة ،ويبين القانون
األحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ،وإيذاء المتهم جسمانيا ً أو معنويا ً محظور".
أ.د .إعاد علي الحمود القيسي ،مبادئ القانون الدستوري وأنظمة الحك م ،دراسة تحليلة مقارنة لدستور اإلمارات العربية المتحدة،
الطبعة األولى ،سنة 2103م ،ص .257
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استراق السمع ،ومن الت صويرداخل المسكن وفي الطريي العام وذلك من خالل منع التقاط الصور
لألفراد إال برضائهم ،كما ال يجوز اإلطالن على حياتهم الخاصة أو شئونهم بغير موافقتهم.1
أما من ناحية خصااوصااية المراسااالت ،تعد الرسااائل بجميع أنواعها من المسااائل الخاصااة
والمتصلة بأفكار اإلنسان وشخصيت  ،فلكل إنسان الحرية في مراسالت البريدية والبرقية والمكتوبة
وغيرها من المراساااالت وال يجوز للغير اإلطالن عليها أو أفشاااائها أو التصاااري بها أو أخلائها أو
اإلعتداء على سااااريتها ،وقد أكدت ونصاااات المادة  30من الدسااااتور على أن" :حرية المراسااااالت
البريدية والبرقية وغيرها من وسائل االتصال وسريتها مكلولتان وفقا للقانون".2
وألهمية حماية الحياة الخا صة أرتأى الم شرن بالنص على ن صوص تحمي الحياة الخاصة
لأل شخاص وذلك بتجريم لعدة صور من حاالت انتهاك الحياة الخا صة في المواد من ( ( 312إلى
( (321من قانون العقوبات االتحادي رقم  3لسنة  0821وتعديالت .
فقد نصااااااات المادة ( 3)312على " :يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة
الحياة الخاصااااة أو العائلية لألفراد وذلك بأن أرتكب أحد األفعال ارتية في غير األحوال المصاااارب
بها قانونا ً أو بغير رضاء المجني علي :
 -0استراق السمع أو سجل أو نقل عن طريي جهاز من األجهزة أيا ً كان نوع محادثات جرت
في مكان خاص أو عن طريي الهاتف أو أي جهاز آخر
 -8التقط أو نقل بجهاز أيا ً كان نوع صورة شخص في مكان خاص

 1د.عبدالعظيم عبد السالم و د.سالم جروان النقبي ،الضمانات الدستورية والجنائية لحقوق اإلنسان وحريات العامة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،سنة 2119م ،ص .30
 2د.إعاد علي الحمود القيسي :المرجع السابي ،ص.240
 3هذه المادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم  30لسنة  2115م ،وكان نص المادة قبل التعديل يجري على النحو التالي ":يعاقب
بالحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف درهم في الحالتين أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى
طرق العالنية أخبارا ً أو صورا ً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة".
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فإذا صاادرت األفعال المشااار إليها في الحالتين السااابقتين أثنا اجتمان على مساامع أو مرأى
من الحاضرين في ذلك االجتمان فإن رضاء هؤوالء يكون ملترضاً.
كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العالنية أخبارا ً أو صورا ً أو تعليقات تتصل
بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سااابع سااانوات وبالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد
األفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا ً على سلطة وظيلت .
ويحكم في جميع االحوال بمصااااادرة األجهزة وغيرها مما يكون قد أسااااتخدم في الجريمة،
كما يحكم بمحو التسجيالت المتحصلة عنها أو إعدامها".
ويقصد بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية في هذه المادة ما تتميز ب حياة اللرد من اسرار
تنبع من ذاتية صاااااحبها ومن حق االحتافظ بها لنلساااا بعيدا عن غيره من األفراد ،فاإلنسااااان بحكم
طبيعت ل أساااراره الشاااخصاااية ومشااااعره الذاتية وصاااالت الخاصاااة وخصاااوصااايات التي ال يرغب
بإطالن الغير عليها ،فقد ذهب البعض إلى أن الحياة الخاصاااااااة هي الحياة العائلية والشاااااااخصاااااااية
والداخلية لإلنسان عندما يعيش وراء باب المغلي ويكون ل الحي في المحافظة عليها ضد التدخل.1
وقد تطرق المشااارن اإلماراتي لحرمة الحياة الخاصاااة أيضاااا ً في قانون المعامالت المدنية
رقم  5لساااانة  0825في المادة ( )81والتي جاء بها " :لكل من وقع علي إعتداء غير مشاااارون في
حي من الحقوق المالزمة لشاااخصااايت أن يطلب وقف هذا اإلعتداء مع التعويض عما يكون قد لحق
من ضرر".
وأخيرا ً وليس أخرا ً ،بعااد التطور التقني والمعلوماااتي التي توصااااااالنااا إليا في السااااااانوات
األخيرة ،ولسااااهولة اختراق الحياة الخاصااااة لإلنسااااان واإلطالن عليها عبر الوسااااائل التكنولوجية،

1

د .محمد محرم محمد علي ود .خالد محمد كلور المهيري ،قانون العقوبات االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة فقها ً وقضا ًء،
دار اللت للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية ،سنة 0992م ،ص .0110
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ونظرا ً لظهور العديد من التطبيقات التسجيلية والتصويرية فأصب من السهولة ارتكاب الكثير من
الجرائم عن طريي التصااوير أو التنصاات او النشاار ،كما ظهرت العديد من األجهزة تسااهل ارتكاب
الجرائم بها كالتنصت أو التصوير ،فمن هنا كانت الحاجة إلى نصوص جديدة تتصدى للممارسات
غير المشاااااااروعة التي تمارس عبر وساااااااائل تقنية المعلومات ،لذلك كانت دولة اإلمارات العربية
المتحدة من الدول الساااباقة لحماية الحياة الخاصاااة من االعتداء عليها عبر وساااائل تقنية المعلومات،
وعلي صاااااادر القانون رقم ( (8لساااااانة  8112في شااااااأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتضااااامن
نصوص تحمي الحياة الخاصة لألشخاص ،فالمادة  2تطرقت إلى الجرائم المتعلقة بالمراسالت عن
طريي ال شبكة المعلوماتية حيث نصت على أن " :كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمدا ،بدون
وج حي ،ماهو مرساااال عن طريي الشاااابكة المعلوماتية أو إحدى وسااااائل تقنية المعلومات ،يعاقب
بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين" ،كذلك تطرقت المادة  02من ذات القانون إلى جرائم
االعتداء على المبادئ والقيم األسرية وحرمة الحياة الخاصة أو العائلية ،حيث نصت المادة على" :
كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم األساارية أو نشار أخبار أو صااورا تتصاال بحرمة الحياة
الخاصااااة أو العائلية لألفراد ،ولو كانت صااااحيحة عن طريي الشاااابكة المعلوماتية أو إحدى وسااااائل
تقنية المعلومات ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ساانة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسااين ألف درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وبعد تطور الحياة المعلوماتية من إصاااااادار القانون رقم  8لساااااانة  8112أرتائ المشاااااارن
اإلماراتي إصاادار مرسااوم آخرى يكون أشاامل وأعم عن القانون السااابي ،فصاادر المرسااوم بالقانون
االتحادي رقم  5لساااانة  8108في شااااأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ألغي القانون رقم 8
لسااانة  ،18112وفما يخص موضاااون الدراساااة تطرقت المادة ( )80إلى التجريم المتعلي باالعتداء
على خصوصية األشخاص من خالل شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل

1

نصت المادة ( )51من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ( )5لسنة  2102على أن ":يلغي القانون اإلتحادي رقم  2لسنة
 2114في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المشرون بقانون".
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تقنية المعلومات ،حيث نصت على أن  " :يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي
ال تقل عن مائة وخمسااين ألف درهم وال تجاوز خمساامائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من اسااااتخدم شاااابكة معلوماتية ،أو نظام معلومات إلكتروني ،أو إحدى وسااااائل تقنية المعلومات في
االعتداء على خصوصية شخص في غير االحوال المصرب بها قانونا ً بإحدى الطرق التالية:
 -0ا ستراق ال سمع ،أو أعتراض ،أو ت سجيل أو نقل أو بث أو إف شاء محادثات أو ات صاالت أو
مواد صوتية أو مرئية.
 -8التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشلها أو نسخها أو االحتلاظ بها.
 -3نشااار أخبار أو صاااور إلكترونية أو صاااور فوتوغرافية أو مشااااهد أو تعليقات أو بيانات أو
معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخم سمون
ألف درهم وال تجاوز خمسااااااامائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من اساااااااتخدم نظام
معلومات إلكتروني ،أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ،إلجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو
صااورة أو مشااهد ،بقصااد التشااهير أو اإلساااءة إلى شااخص آخر ،أو اإلعتداء على خصااوصاايت أو
انتهاكها".
فمن الواض ا حرص المشاارن اإلماراتي على حماية خصااوصااية األشااخاص ،وذلك بكلالة
حياتهم الخاصة وحرمتها بحيث ال يمكن للغير من األطالن عليها إال برضائهم أو في الحاالت التي
يسم بها القانون ،فمن مظاهر هذه الخصوصية المحادثات واالتصاالت والمواد الصوتية والمرئية
والصااور واألخبار والمشاااهد والتعليقات والبيانات والمعلومات والتي ال يريد أن يطلع عليها غيره،
ومن شااأن الساالوكيات التي جرمها المشاارن أن تشااكل انتهاكا ً لخصااوصااية األشااخاص وجعلها محل
معرفة الغير وبالتالي األضرار بهم.1

1

د.عبدالرازق الموافي عبداللطيف ،شرب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة اإلمارات العربية المتحدة " المرسوم بالقانون
اإلتحادي رقم  5لسنة ،"2102الكتاب الثاني0037 ،هـ 2104 -م ،ص .23

23

الفصل األول :حل السسوك الجر ا والركن ال ا ي واروط تحققه فا جرائ
اإل ت ال سى خصوصية األاخاص
ت هي وتقسي :
يقع اإلعتداء على حرمة الحياة الخاصاااااااة وفي ما ورد في المادة ( )80من قانون مكافحة
جرائم تقنية المعلومات على عدة أمور ،وتختلف محل الحماية الجنائية بإختالف صاااااااور االعتداء
عليها ،كما يتطلب النشاط اإلجرامي عدة شروط ال يتحقي الركن المادي للجريمة إال بتوافرها.
وترتيبا ً على ما تقدم فإن دراسة هذا اللصل تقتضي تناول من خالل مبحثين:
المبحث األول :محل السلوك الجرمي والركن المادي لجرائم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
المبحث الثاني :شروط تحقي الركن المادي لجرائم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

ال بحث األول :حل السسوك الجر ا لجرائ اال ت ال سى حر ة الحياة الخاصة
لألاخاص
ت هي وتقسي :
من مظاهر حماية اإلنسااان في القوانين الوضاايعة عدم االعتداء على حرمة حيات الخاصااة
وحماية أسراره وخصوصيات  ،فمن حق االحتلاظ بأسرار حيات بعيدا ً عن اطالن الغير أو االعتداء
على المحادثات الخاصااة أو التصااوير أو نشاار أخبار تمس وتهدد خصااوصاايت  ،لذلك أحاط المشاارن
اإلماراتي هذا الحي بسور من األمان ،لذلك جرم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
وقد حدد المشااااااارن محل الحماية الجنائية في المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات في عدة أمور ،ويختلف محل السااااااالوك الجرمي بإختالف صاااااااور اإلعتداء ،فاإلعتداء
باسااتراق الساامع واالعتراض يقع على المحادثات واالتصاااالت والمواد الصااوتية والمرئية ،والتقاط
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صور الغير قد يقع على الصورة ،أما االعتداء المتعلي بالنشر يقع على األخبار والصور وغيرها،
كذلك االعتداء المتعلي بالتعديل والمعالجة يقع على التسجيل أو الصورة.
ومن ناحية الركن ال مادي ،تقضاااااااي ال مادة  30من قانون العقو بات اإل ماراتي على أن:
"يتكون الركن المادي من نشاااط إجرامي بإرتكاب فعل أو االمتنان عن فعل متى كان هذا االرتكاب
أو اإلمتنان مجرما ً قانوناً" ،وتطبيقا على جريمة االعتداء على حرمة الحياة الخاصاااة حدد المشااارن
اإل ماراتي في ال مادة ( )80من قانون م كاف حة جرائم تقن ية المعلو مات األف عال المكو ن للنشاااااااااط
اإلجرامي للجريمة ،حيث حدد المشاارن في اللقرة االولى /البند األول األفعال التي من شااأنها تنتهك
محادثات واتصاااالت األشااخاص ،كاسااتراق الساامع أو التنصاات أو تسااجيل المحادثات واالتصاااالت
...الخ ،أما في البند الثاني حدد األفعال التي تنتهك خصااااوصااااية األشااااخاص عن طريي التصااااوير
سواء بالتقاط أو إعداد أو نقل أو كشف أو نسخ الصور واالحتلاظ بها ،وأيضا حدد المشرن في البند
الثالث صااور النشاااط اإلجرامي المتعلقة بنشاار األخبار أو الصااور سااواء الكترونية أو فوتوغرافية،
أما في اللقرة الثانية حدد المشرن صور االعتداء المتعلقة بتعديل ومعالجة األحاديث والصور.
لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب ،وسوف نتناول في كل مطلب ماهية محل
الحماية الجنائية والركن المادي لكل صاااااااورة من صاااااااور االعتداء على حرمة الحياة الخاصاااااااة
لألشخاص:
المطلب األول :محل السلوك الجرمي والركن المادي للتجريم المتعلي بالمحادثات واالتصاالت.
المطلب الثاني :محل السلوك الجرمي والركن المادي للتجريم المتعلي بالصور.
المطلب الثالث :محل السلوك الجرمي والركن المادي للتجريم المتعلي بالنشر.
المطلب الرابع :محل الساااااالوك الجرمي والركن المادي للتجريم المتعلي بتعديل أومعالجة األحاديث
أو الصور.
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ال طسب األول :حل السسوك الجر ا والركن ال ا ي لستجري ال تعسق بال حا ثات واالتصاالت
تعتبر المحادثات الشخصية من بين عناصر الحياة الخاصة التي ال خالف عليها في معظم
القوانين الوضاااعية كأمريكا وفرنساااا ومصااار واإلمارات ،وترجع علة ذلك في أن المتحدث يلصااا
للمتحدث إلي عن دقائي أسارراه وما يدور في نلسا من خبايا وأسارار وعواطف وأشاجان ،ثق من
في الشخص ارخر ودون حرج أو خوف من سمان الغير ،معتقدا ً أن في مأمن من استراق السمع،
وإلهمية المحادثات الشااااخصااااية في حياة اإلنسااااان الخاصااااة ،فإنها يجب أن تتمتع بحرمة تكلل لها
الحماية ضااد جميع وسااائل التنصاات واالسااتمان والنشاار ،بحيث ال يجوز مطلقا ً تسااجيلها أو نقلها أو
مراقبتها بأية وساايلة إال وفي أحكام القانون وفي الحاالت وبالشااروط التي ينص عليها القانون ،ومن
الجدير بالذكر ما زاد في خطورة انتهاك المحادثات الشااخصااية في الوقت الحاضاار ،حيث األمر لم
يعد مقصااورا ً كما كان في الماضااي على التنصاات بارذن ،بل اسااتخدمت في هذا الخصااوص أجهزة
علمية حديثة ومتطورة قادرة على التقاط ونقل ما يدور بين الناس من خصاااااااوصااااااايات عن بعد
وبسهولة.1
ولقد اهتم المشاااااارن اإلماراتي وعاقب على االعتداء على المحادثات واالتصاااااااالت ضااااااد
وسااائل التجسااس عليها ،فقد تدخل المشاارن بهدف حماية حي كل شااخص في حرمة أسااراره وحيات
الخاصاة ضاد االعتداء عليها من قبل الغير ،حيث يعد ذلك تطبيقا للمبدأ الدساتوري الذي نص علي
الدستوراإلماراتي في المادة  30على أن " :حرية المراسالت البريدية والبرقية وغيرها من وسائل
االتصال وسريتها مكلولتان وفقا ً للقانون".
وأي ضا ً من حرص الم شرن اإلماراتي على حماية المحادثات واالت صاالت ما ن صت علي
المادة  321من قانون العقوبات على أن " :يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة
الحياة الخاصااااة أو العائلية لألفراد وذلك بأن أرتكب أحد األفعال ارتية في غير األحوال المصاااارب
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بها قانونا ً أو بغير رضااااء المجني علي  )0 :اساااتراق السااامع أو ساااجل أو نقل عن طريي جهاز من
األجهزة أ يا كان نو ع م حاد ثات جرت في م كان خاص أو عن طريي ال هاتف أو أي ج هاز آخر
 ،"...كذلك جرم المشاارن فض الرسااائل أو البرقيات أو اسااتراق الساامع في مكالمة هاتلية في المادة
 321من قانون العقوبات والتي نصاااااات على " :يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ثالث آالف درهم
من فض الرسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إلي أو استراق السمع في مكالمة هاتلية".
ونتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل في مجال مراقبة المحادثات واالتصاالت ،ونظرا ً لظهور
الكثير من األجهزة الحديثة التي من خاللها يتم اسااااااتراق الساااااامع والتجسااااااس المعلوماتي وبالتالي
االعتداء على حرمة الحياة الخاصاااة ،أرتأى المشااارن اإلماراتي بأن قواعد قانون العقوبات ال تكلي
وحدها لتحقيي الحماية الكافية على المحادثات واالتصاااااااالت لذلك ظهرت الحاجة إلى وجود قانون
تكميلي يكون أشااامل وأدق في تحديد صاااور االعتداء على المحادثات واالتصااااالت ،فمن هنا ظهر
القانون رقم  8لسنة  8112ونص في المادة  2على أن " :كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمدا ً
بدون وج حي ،ما هو مرساااال عن طريي الشاااابكة المعلوماتية أو إحدى وسااااائل تقنية المعلومات،
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين" ،ومن المالحظ بأن هذا النص أوسع نطاقا من
حيث صور التجريم عما جاء في نص المادة  321من قانون العقوبات.
ومع مرور الزمن تبين بأن هناك حاجة إلى استحداث قانون تكميلي آخر يواكب متطورات
العصاار ويزيد نساابة العقوبة المقرره عما جاء في القانون السااابي ،وعلى الرغم من إصاادار قانون
في  8112لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إال أن المشرن سن قانون رقم  5لسنة  8108لكي يكون
أشمل وأدق في تحديد صور االعتداء على المحادثات واالتصاالت عما سبق من قوانين.
يتمثل موضاااون هذه الجريمة في االعتداء على المحادثات واالتصااااالت والمواد الصاااوتية
والمرئي ،وركن مادي وهو فعل االسااتراق أو االعتراض أو التسااجيل أو النقل او البث أو اإلفشاااء
باستخدام شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

27

الفرع األول :حل السسوك الجر ا لستجري ال تعسق بال حا ثات واالتصاالت
وفقا لنص ال مادة  80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلو مات تقوم الجري مة باالعتداء
على المحادثات واالتصاالت والمواد الصوتية والمرئية ،وسوف نتطرق إلى ملهوم كل منها بشيء
من التلصيل:

ال حا ثات:
يقصاااد بالمحادثة كل صاااوت ل داللة معينة متبادل بين شاااخصاااين أو أكثر ،أيا ً كانت اللغة
المساااااتعملة في ذلك ،1ويعد حديثا ً كل صاااااوت ل داللة ملهومة ،ساااااواء أكان هذا اللهم من الممكن
أدراك لدى جمهور الساااامعين أو لدى فئة معينة منهم ،ويساااتوي أن يتم الحديث بأي لغة ،وقد يرى
البعض بأن اذا لم يكن للصوت المسمون وصف الحديث كما لو تعلي األمر بألحان موسيقية لمؤلف
موسيقي فأن هذا الركن من الجريمة ال تقوم ل قائمة ،إال أن البعض يذهب إلى عكس ذلك حيث يتم
حماية الملحن حتى ال يلتقط الغير لحن ويجني ثمار جهده دون وج حي ،وأيضاااااااا يعد من قبيل
المحادثات الخاصااة تنهدات العشاااق التي تصاادر في شااكل زفرات وذلك رغم التلسااير الضاايي الذي
يأخذ ب القانون في مواده.2
أما في القانون اإلماراتي فهناك عدة مالحظات على للظ "المحادثات" الوارد في المادة
 80من قانون مكافحة تقنية المعلومات.
أوالً :استخدم المشرن اإلماراتي مصطل "المحادثات" والذي تعني في اللغة تبادل الحديث
بين شااااخصااااين أو أكثر ،ورغم ذلك نرى بأن النص يمتد في حالة التقاط حديث فردي ،كما لو كان
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شاااخص يساااجل محادثة لنلسااا ولتقطها شاااخص آخر بدون رضااااء المجني علي وفي غير األحوال
المصرب بها قانون.1
ونظرا ً لعدم القياس والتو سع أو الت ضيي في تطبيي ملهوم المحادثات نرى ب ضرورة تدخل
المشااااااارن اإلماراتي لتعديل مصاااااااطل "المحادثات" في المادة  80من قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات ،ليستخدم للظ " أقوال صادرة" أو استبدالها بـ " المحادثات اللردية أو الجماعية" ،لتكون
أكثر وضوحا ً ودقة.
ثانياً :من ناحية خصاااوصاااية موضاااون المحادثات فقد ذكرت المادة  80للظ " المحادثات"
دون تحديد طبيعة موضون المحادثة سوء كانت عامة أو خاصة ،فمن األفضل إ ضافة للظ الخاصة
لتصاااب " المحادثات الخاصاااة" محل الحماية الجرمية ،حيث إن جريمة االعتداء على حرمة الحياة
الخاصااااة ال تقوم إال إذا كانت موضااااون األحاديث التي حصاااال عليها المتهم ذات صاااالة خاصااااة،
وبالتالي لو انتلت عن األحاديث صاالة الخصااوصااية وكانت عبارة عن أحاديث عامة فإن الحصااول
على هذه األحاديث ال تقوم بها هذه الجريمة.2
ثااالث ااً :عناادمااا جرم المشااااااارن في المااادة  80االعتااداء على المحااادثااات لم يحاادد نطاااق
الخصوصية ،بمعنى آخر لم يحدد مكان االعتداء على المحادثات سواء تم الحصول عليها في مكان
عام أو في مكان خاص ،رغم أن مشااارن قانون العقوبات في المادة  312حدد نطاق الخصاااوصاااية
بأنها جرت في مكان خاص ونصاااات المادة على ذلك ... " :اسااااترق الساااامع أو سااااجل أو نقل عن
طريي جهاز من األجهزة أيا ً كان نوع محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريي الهاتف أو
أي جهاز آخر ."...

1

2

ومن الجدير بالذكر أن المشرن اللرنسي استعمل في نص المادة 0-224عبارة " الكالم الصادر " والتي تليد " الحديث اللردي"
وكذلك "الحديث الجماعي" المتبادل بين شخصين أو أكثر ،أما المشرن المصري استخدم في المادة  319مكرر من قانون العقوبات
مصطل "المحادثات" .
أ.محمد سالم الزعابي ،الجرائم الواقعة على السمعة عبر تقنية المعلومات اإللكترونية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى،2100 ،
ص.71
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حيث إن المشااااااارن الجنائي اإل ماراتي في المادة  312وفي المادة  318مكرر من قانون
العقوبات المصااااري وكذلك المشاااارن اللرنسااااي في المادة  322من قانون العقوبات القديم ،جرموا
االعتداء على المحادثات التي تقع في مكان خاص ،أما إذا تمت المحادثة في مكان عام سااااااواء كان
عاما ً بطبيعتها أو بالتخصااايص أو بالمصاااادفة ،1أو كانت المحادثة في مكان خاص بحيث يساااتطيع
سماعة من كان في مكان عام فال تقوم الجريمة.2
وعلي يثار التساؤول عن ماهية المكان الخاص الذي قد يقع االعتداء في ؟
يقصاااااااد بالمكان الخاص المكان المغلي الذي ال يمكن أن تتسااااااارب إلي نظرات الناس من
الخارج أو أن يدخل الغير من غير الحصااول على إذن صاااحب  ،فالمشاارن الجنائي يحمي الحي في
الحياة الخاصااااااااة متى كان الشاااااااخص المعتدى علي موجودا ً في مكان خاص ،وعلي تقع جريمة
اساااتراق السااامع أوتساااجيل أو نقل المحادثات عند حدوثها في مكان خاص ،حتى ولو وضاااع جهاز
التساااجيل أو التنصااات خارج هذا المكان ،ومن الجدير بالذكر بأن فكرة المكان الخاص أعم وأشااامل
من فكرة المساااكن الخاص ،فحماية المشااارن للمكان الخاص تمتد لتشااامل كل من يتواجد في  ،وذلك
بغض النظر عما اذا كان هذا الشاااااخص مالكا ً أو مساااااتأجرا ً أو زائرا ً أو موجودا ً بسااااابب عارض،
وعلي فالزائر أو الموجود عرضااااااايا ً في المكان الخاص يمكن أن يساااااااتليد من الحماية التي قررها
المشرن.3

 1يقصد باألماكن العامة بطبيعتها ،األماكن التي تكون معدة منذ انشائها لدخول الجمهورمثل الطرق الزراعية والميادين والشوارن
واالزقة والمنتزهات الملتوحة ،كما يعتبر المكان عاما ً اذا تعارف الناس على دخول ولو لم يكن ذلك مستندا ً الى تخصيص رسمي
كممر يخترق ملكية خاصة واعتاد الناس سلوك .
أما األماكن العامة بالتخصيص يقصد بها االماكن التي يسم للجمهور بارتيادها في أوقات معينة ،ويكون الدخول اليها ممنوعا ً في
غير هذه األوقات ،سواء كان هذا الدخول بشروط أو بدون أي قيد ،ومن األمثلة على ذلك المرافي العامة التي تتصل أعمالها
بالجمهور ،ودور السينما ودور العبادة .
ويقصد باألماكن العامة بالمصادفة التي تكون بحسب األصل أماكن خاصة ويكون أمر ارتيادها مقصوراً على أفراد معينة ،إال أن
يسم للجمهور بارتيادها بصلة عارضة ،مثل السجون والمدارس والنوادي والمخازن .
انظر د .ممدوب خليل بحر ،المرجع السابي ،ص .309-303 2أ .محمد سالم الزعابي ،المرجع السابي ،ص .70
 3د.ممدوب خليل بحر ،المرجع السابي ،ص  309-303و .320
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ومن الجدير بالذكر ما تطرقت ل محكمة النقض بأبوظبي في القضية التي تتلخص وقائعها
بأن النيابة العامة اتهمت ثالثة أشااااخاص أنهم بتاريخ  8104/8/02اسااااتخدموا إحدى وسااااائل تقنية
المعلومات في االعتداء على خصااوصااية أشااخاص (موظلات مكتب اإلمارات للهوية قساام الساايدات
بمركز بلدية العين بمزيد) في غير األحوال المصاااارب بها قانونا ً بأن قاموا بتسااااجيل مواد صااااوتية
ومرئية بوضااااع كاميرا تسااااجيل مخلية في الغرفة المخصااااصااااة للساااايدات بمكتب اإلمارات للهوية
بمركز ب لد ية العين بمز يد و قاموا بتنز يل تطبيي ال كاميرا على أجهزة ال حاسااااااااب ارلي والهواتف
المتحركة الخاصة بهم واالطالن على محتواها ،وجاء في حكم المحكمة بأن ...:كما أن الخصوصية
قد تكون مساااااتمدة من المكان المتواجد ب الشاااااخص الواقع علي االعتداء بأن يكون مكانا ً خاصااااااً،
والمكان الخاص هو المكان المغلي الذي ال يسم بدخول للخارجين عن أو يتوقف دخول على إذن
لدائرة محدودة صاااااااادر ممن يملك الحي في  ،لما كان ذلك وكانت الواقعة وفقا ً لما هو ثابت بأوراق
الدعوى قد حدثت في مكان عام ومطروق لكافة العاملين في وللجمهور (مكتب اإلمارات للهوية
ق سم ال سيدات بمركز بلدية العين بمزيد) – وهو ليس مكانا ً خا صا ً وال يتوقف الدخول إلي على إذن
من المجني عليهم – موظلات المكتب – فمن ثم أضاااااااحت األوراق خالية من دليل يقيني على قيام
الطاعنين باالعتداء على الخصوصية الشخصية للعاملين بذلك المكان وهو ما عجز الحكم المطعون
في عن اسااتظهار هذا األمر على نحو صااحي  ،وال ينال من ذلك على فرض صااحة القول بمخاللة
اإلجراءات اإلدارية والمالية الواجب اتباعها لتركيب الكاميرا بمكان العمل إذ أن ذلك يدخل في
إطار المساااااءلة اإلدارية والتأديبية للعاملين المساااائولين عن تركيب تلك الكاميرا إذا توارت أسااااباب
المسئولية اإلدارية في حقهم ،"...وعلي حكمت المحكمة ببراءة الطاعنين مما أسند إليهم من تهم.1
تعليقا ً على هذا الحكم يبدو بأن المحكمة رأت بعدم تحقي االعتداء على خصاااااااوصاااااااية
األشااخاص الوارد في المادة  80من المرسااوم بقانون اتحادي رقم  5لساانة  8108في شااأن مكافحة

 1راجع حكمة محكمة النقض ،أبوظبي ،في الطعون (  )0201 ،0032 ،0047لسنة  2105جزائي ،تاريخ .2104/2/22
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جرائم تقنية المعلومات ،لعدم ارتكاب الجريمة في مكان خاص ،وإنما تم تساااااجيل المواد الصاااااوتية
والمرئية في مكان عام أي في العمل.
ورغم ذلك يمكن اساااتمداد مبدأ المحادثات التي جرت في مكان خاص من قانون العقوبات،
لما نصاااات علي المادة ( )312على أن " :يعاقب بالحبس والغرامة كل من  ...اسااااتراق الساااامع أو
ساااااجل أو نقل بجهاز من األجهزة أيا ً كان نوع محادثات جرت في مكان خاص ،"...فالمشااااارن ال
يعاقب إال على التقاط المحادثات التي جرت في مكان خاص.
ومن وجهة نظرنا نرى ،وفقا ً لعدم دقة صاااااااياغة المادة  0/80من قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات بشااأن اإلعتداء على المحادثات ،نرى بضاارورة تعديلها وأس اباغ صاالة خصااوصااية
المكان لها ،وذلك لعدم القياس والتوساااااااع في تطبيقها ،حيث أن المحادثات بهذا المعنى قد تحمل
المحادثات التي تم الحصاااااول عليها في مكان عام أو مكان خاص ،فحبذ لو أن المشااااارن في قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات سااااار على ما سااااار علي قانون العقوبات علي بنص على أن تكون
المحادثات جرت في مكان خاص.

االتصاالت:
أما االتصاالت فهي تحمل معنين أحدهما لغوي وارخر اصطالحي:
أوالً :المعنى اللغوي لالتصاالت
كلمة اتصاالت مأخوذه من مادة وصل ،وتعني وصل الشيء إلى الشيء وصوالً وتوصل
إلي أي انتهى وبلغ  ،وفي القرآن الكريم قول تعالى " :ولقد وصااااااالنا لهم القول لعلهم يتذكرون"

1

بمعنى أي وصااااالنا ذكر األنبياء وأقاصااااايص من مضاااااى بعضاااااها ببعض لعلهم يعتبرون ،فالمعني

 1القرآن الكريم ،سورة القصص ،آية . 50
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اللغوي لالتصاااالت تحمل أحد األمرين :األول محمل االتصااال ،أي المعلومات واألخبار التي تبل ،
والثاني الوسائل التي تتم بها عملية نقل األفكار واألخبار والمعلومات.1
ثانياً :المعني االصطالحي لالتصاالت
وفقا ً للمعنى الوارد والمحدد في لوائ الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت الدولية تعني كلمة
االتصاالت " أي إرسال أو بث أو استقبال لعالمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو
معلومات – مهما كانت طبيعتها -بواساااااااطة أنظمة سااااااالكية أو ال سااااااالكية أو بصااااااارية أو أنظمة
كهرومغناطيسية أخرى".2
أيضا ً يمكن تعريف االتصاالت بأنها معلومات بين طرفين أو أكثر عبر قنوات االتصاالت
وهي الوسائل التي يتم بها االتصال بين األفراد ومنها وسائل تقنية المعلومات.3
ومن الجدير بالذكر أن المشااااااارن اإلماراتي نص على للظ " االتصااااااااالت" ألول مره في
القانون الجديد محل الدراسااااااااة ،حيث ان لم يسااااااابي التطرق لها في قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات السااااابي وكذلك في القانون الجنائي أو المدني ،وعلي لم يتطرق المشاااارن اإلماراتي إلى
تعريف للظ االتصاالت عندما نص علي في القانون الجديد.

ال وا الصوتية وال وا ال رئية:
تعتبر المواد الصوتية والمرئية محل جريمة االعتداء على المحادثات واالتصاالت ،ويمكن
تعريف المواد الصاااااوتية بأنها " المحتوى المسااااامون والمنطوق" ،أما المواد المرئية فيقصاااااد بها "
المحتوى المرئي بصريا ً ".4

 1د.محمود محمد محمود جابر ،الجرائم الناشئة عن إستخدام الهواتف النقالة ،جرائم نظم االتصاالت والمعلومات ،دراسة مقارنة في
التشريع المصري واللرنسي واألمريكي واإلتلاقيات الدولية واإلقليمية ،دار الكتب والوثائي القومية ،الكتاب األول ،2107 ،ص-04
. 07
 2د.محمود محمد محمود جابر ،المرجع السابي ،ص .07
 3د.عبدالرازق الموافي عبداللطيف ،المرجع السابي ،ص.20
 4د.عبدالرازق الموفي عبداللطيف ،المرجع السابي نلس  ،ص .20
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فمحل جريمة االعتداء على حرمة الحياة الخاصاااااااة كما جاء في البند األول من المادة 80
من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،هي المحادثات ،واالتصاالت ،والمواد الصوتية ،والمواد
المرئية.

الفرع الثانا :الركن ال ا ي لستجري ال تعسق بال حا ثات واالتصاالت
لقيام جريمة االعتداء على المحادثات واالتصااااالت يلزم تحقي الركن المادي والمتمثل
في فعل استراق السمع أو االعتراض أو التسجيل او النقل أو البث او األفشاء.

أوالً :صور النااط الجر ا لستجري ال تعسق بال حا ثات واالتصاالت
اسااااااتراق الساااااامع :يعد اسااااااتراق الساااااامع فعل من األفعال المكونة لجريمة االعتداء على
المحادثات واالتصاالت ،ويقصد ب التنصت أو الترصد عن طريي وسيلة سمعية كاألذن وغيرها،
لما هو مرساااال عن طريي شاااابكة المعلومات أو اجهزة تقنية المعلومات كأجهزة التيللون أو أجهزة
اإلرسال والمراقبة ،ويتحقي ذلك بأن يسترق الجاني السمع لمكالمة تيللونية تجري بين المجني علي
وآخرين في غللة من .1
االعتراض :يقصاااد باالعتراض اساااتخدام وسااايلة الكترونية إلعاقة وعرقلة وصاااول ما هو
مرسل على شبكة المعلومات أو أجهزة تقنية المعلومات ارخرى ،ومن األمثلة على ذلك:
-

دخول طرف أجنبي على محادثة تيللونية تدور بين طرفين أو أكثر.

-

وضع جهاز يعرقل ما هو مرسل عن طريي شبكة المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات.

-

اسااتخدام ما يساامى ( )net-cutعلى جهاز الحاسااب ارلي لقطع إرسااال شاابكة المعلومات
عن باقي األجهزة الموجودة على نلس الشبكة ،والخاصة بارخرين.

 1د.حسني الجندي ،المرجع السابي ،ص .035
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-

و ضع برنامج يقلل من سرعة األجهزة األخرى الموجودة على نلس شبكة المعلومات لكي
يتمكن المتهم من زيادة سرعة جهازه الخاص.

-

صناعة ونشر الليروسات وهي من أشهر وسائل االعتراض المعروفة.1
التساجيل :يقصاد بالتساجيل حلظ الحديث على مادة معدة لذلك ،كي يساتمع إلي فيما بعد ،أو

نقل ذبذبات الموجات الصااوتية من مصااادرها وخواصااها الذاتية ،بما فيها من عيوب في النطي إلى
شريط التسجيل بحيث يمكن إعادة سمان الصوت للتعرف على مضمون  ،ويتم التسجيل عن طريي
إجهزة تعتمد على حلظ اإلشارات الكهربائية التي تمثل الصوت عند صدوره.2
والمقصااود بتسااجيل المحادثات واالتصاااالت والمواد الصااوتية أو المرئية بهذا الصاادد هو
التسجيل الخلي لألحاديث الصادرة عن الشخص ،3لذلك فإن يستبعد من مجال التجريم واقعة القيام
بوضااااع جهاز على خط تليلوني لشااااخص بناء على طلب لتسااااجيل وتحديد أرقام الهواتف أو أرقام
االتصاالت المجهولة المزعجة.4
النقل :يقصااااااد بنقل المحادثات أرسااااااال الحديث من المكان الذي يجري في إلى مكان آخر
غيره ،5بواساااااااطة أي جهاز من أجهزة تقنية المعلومات ،أو بإساااااااتخدام شااااااابكة معلوماتية أو نظام
معلومات إلكتروني.
البث :يقصد ب إذاعة ونشر وإظهار وأشاعة المحادثات أو االتصاالت أو المواد الصوتية
أو المرئية بين الناس.6

 1د.حسني الجندي ،المرجع السابي نلس  ،ص .035
 2أ.طارق عبده مرشد المعمري ،الحماية الجنائية للحي في حرمة المراسالت والمحادثات الشخصية االتحادية والمحلية ،دار نشر
أكاديمية شرطة دبي0035 ،هـ 2100-م ،ص.090
 3كأستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ( كاميرا) في االعتداء على خصوصية أشخاص ( موظلات مكتب االمارات للهوية) في غير
األحوال المصرب بها قانونا ً بأن قامو بتسجيل مواد صوتية ومرئية بوضع كاميرا تسجيل مخلية في الغرف المخصصة للسيدات –
انظر الطعن رقم  0047لسنة  ،2105محكمة نقض أبوظبي.
 4د.محمد رشاد القطعاني ،الحماية الجنائية للحي في حرمة االتصاالت الشخصية ،دراسة مقارنة بين القوانين المصري واإلماراتي
وبعض القوانين ااألجنبية ،دار اللت للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية ،س ،2100ص.35-30
 5د.ممدوب خليل بحر ،المرجع السابي ،ص.332
 6د.عبدالرزاق الموافي عبداللطيف ،المرجع السابي ،ص .24
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اإلفشااااء :يقصاااد ب إذاعة مضااامون المحادثة ،وإعطاء معلومات لألفراد عن المحادثات أو
االتصاالت أو المواد الصوتية أو المرئية.1

ثانياً :النتيجة اإلجرا ية و القة السببية لستجري ال تعسق بال حا ثات واالتصاالت
تنص المادة  38من قانون العقوبات اإلتحادي على أن  " :ال يساأل الشاخص عن جريمة لم
تكن نتيجة لنشاط اإلجرامي غير أن يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاط اإلجرامي في
إحداثها سااابب آخر ساااابي أو معاصااار أو الحي متى كان هذا السااابب متوقعا ً أو محتمالً وفقا ً للساااير
العادي لألمور ،أما إذا كان ذلك السااابب وحده كافيا ً الحداث نتيجة الجريمة فال يساااأل الشاااخص في
هذه الحالة إال عن اللعل الذي أرتكب ".
تعتبر نتيجة الجريمة عنصاااار من عناصاااار الركن المادي فيها ،ويقصااااد بها األثر القانوني
الذي يحدث النشاااااط اإلجرامي ،وتنقساااام الجرائم بالنساااابة إلى اشااااتراط النتيجة المادية إلتمامها إلى
نوعين ،جرائم مادية ال تتم إال بتوافر هذه النتيجة المادية وجرائم شاااااااكلية ال يشاااااااترط فيها القانون
حصول النتيجة ،2كالجرائم الواردة في المادة  80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،فمجرد
تسجيل الحديث يشكل جريمة بغض النظر عن بث أو نقل أو سماع  ،فإذا قام شخص بوضع جهاز
لتساااااجيل محادثات خاصاااااة في مكان خاص أو محادثة تليلونية ثم تعطل الشاااااريط ألي سااااابب من
األسااااااباب بحيث ال يمكن سااااااماع أو نقل فإن الجريمة تكون قد توافرت أركانها حتى لو لم تتحقي
نتيجة معينة بذاتها ،فمجرد القيام بالتسجيل تقوم الجريمة.

ال طسب الثانا :حل السسوك الجر ا والركن ال ا ي لستجري ال تعسق بالصور
بات العالم يعيش ثقافة الصاااااااورة التي تنافس كل الثقافات األخرى ،ويعتبر العصااااااار الذي
نعيش هو عصر الصورة بال منازن حتى بدأنا نعيش بلغة جديدة تقول " :اكتبوا بعدساتكم  ..وليقرأ

 1د.عبدالرازق الموافي عبداللطيف ،المرجع السابي نلس  ،ص .24
 2د.محمد محرم محمد ود.خالد محمد المهيري ،المرجع السابي ،ص.74
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العالم في عيونة" ،حيث ارتبطت صورة اإلنسان ارتباطا ً وثيقا ً ب كما أنها دخلت في شتى مجاالت
الحياة ،كالصاااورة الشاااخصاااية ،والعائلية ،وصاااور األخبار والحروب ،والرياضاااة والحياة اليومية،
والعلوم والتكنولوجيا ،واللنون ،والطبيعة والبيئة.1
والصااورة ليساات إال مجرد تعبير عن اللرد وهو في موقف معين من مواقف حيات  ،أو في
وضع معين ال يرغب بأطالن الجميع علي  ،والحي فيها يعني منع ارخرين من التعرف على صور
صاحب الحي المعني أو أفراد أسرت سواء بالتقاطها أو نشرها أو تعديلها على نحو ال يرضى عن
صاااحب الحي ،وذلك بحساابان يتضاامن إعتداء على كيان المعنوي على نحو بات غير مساابوق في
رحاب المجال التكنولوجي الواسع اإلنتشار في العصر الرقمي.2
كما أدت التطورات التقنية واللنية الحديثة إلى التلنن في انتهاك الصاااااااورة بطريقة خلية
وغير ملحوظااة ،فااأصااااااابحاات معظم األجهزة التكنولوجيااة مزودة بكاااميرات قااد ال ترى في بعض
األحيان بالعين المجردة بساابب صااغر حجمها ودقة تصاانيعها وقوتها في التقاط الصااور من مسااافة
بعيدة ،كما ظهرت العديد من برامج التصااااااوير الحديثة التي تقوم بالتقاط وإعداد صااااااور الكترونية
وكذلك نشرها وكشلها ونسخها واالحتلاظ بها في آنا َ واحد ،ومن أشهر األمثلة على ذلك في الوقت
الراهن ظهور (السااناب شااات واالنسااتقرام) ،3أيض اا ً ظهرت العديد من الوسااائل التي تلتقط الصااور
عن بعد وتخترق األماكن الخاصة (كطائرة التصوير).
فمن حرص المشرن اإلماراتي على حرمة االعتداء على صورة األشخاص ما نصت علي
المادة ( )312من قانون العقوبات اإلتحادي على أن  " :يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى

 1أ .أندرية برتران ود.نقوال فتوش ،الحي في الحياة الخاصة والحي في الصورة ،مكتبة صادر ناشرون ،الطبعة األولى ،2113 ،ص
.04-05
 2د.أسامة أحمد بدر ،الحي في الصورة بين الخصوصية وحقوق الشخصية ،بحث مقدم في موتمر حرمة الحياة الخاصة وتحديات العالم
اإلفتراضي ،جامعة االمارات العربية المتحدة ،2100 ،ص .2
 3يعتبرسناب شات( )snapchatمن أشهر برامج التواصل اإلجتماعي في الوقت الراهن ،والذي يعمل على التقاط الصور وكذلك
تسجيل الليديو ،باألضافة إلى إعداد الصور وتعديلها بنصوص ورسومات كرتونية ،كما يمكن أرسال الصور وكشلها على المضافين
كذلك يقوم بحلظ الصور ونسخها ونقلها إلى برامج آخرى ،أما االنستقرام فهو أيضا ً برنامج من برامج التواصل اإلجتماعي ويمكن
من خالل تبادل الصور بين المستخدمين وكذلك التقاط الصور وتعديلها مع أتاحة االحتلاظ بها واألطالن عليها من قبل المستخدمين.
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على حرمة الحياة الخاصااااااااة أو العائلية لألفراد وذلك بأن  ....التقط أو نقل بجهاز أيا ً كان نوع
صورة شخص في مكان خاص ."...
كذلك نص المادة ( )81من قانون المعامالت المدنية والتي نصااااااات على " :لكل من وقع
علي إعتداء غير مشاارون في حي من الحقوق المالزمة لشااخصاايت أن يطل وقف هذا االعتداء مع
التعويض عما يكون قد لحق من ضرر".
أيضااااا ً ما نصاااات علي المادة ( )43من القانون اإلتحادي رقم ( )1لساااانة  8118في شااااأن
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بأن  " :ال يحي لمن قام بعمل صاااورة رخر بأي طريقة كانت أن
يحتلظ أو يعرض أو ينشر أو يوزن أصلها أو نسخا ً منها دون إذن الشخص الذي قام بتصويره مالم
يتلي على خالف ذلك ،ما لم يكن نشاار الصااورة قد تم بمناساابة حوادث وقعت علناً ،أو كانت تتعلي
بأشااخاص ذوي صاالة رساامية أو عامة أو يتمتعون بشااهرة ،أو كان النشاارقد ساامحت ب الساالطات
العامة خدمة للصاااااال العام ،وبشااااارط أال يترتب على عرض الصاااااورة أو تداولها مسااااااس بمكانة
الشااخص الذي تمثل  ،ويجوز للشااخص الذي تمثل الصااورة أن يأذن بنشاارها في الصااحف وغيرها
من وسائل النشر ولو لم يسم بذلك المصور ،ما لم يتلي على غير ذلك".
ومن آخر التشريعات ما نصت علي ( )80من القانون رقم ( )5لسنة  8108بشأن مكافحة
جرائم تقنية المعلومات والتي نصاااات على " :يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سااااتة أشااااهر والغرامة
التي ال تقل عن مائة وخمساااين ألف وال تجاوز خمسااامائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من اساااااتخدم شااااابكة معلوماتية ،أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وساااااائل تقنية المعلومات في
اإلعتداء على خصااوصااية شااخص في غير األحوال المصاارب بها قانونا ً بإحدى الطرق التالية... :
 -8التقاط صور الغير أو إعداد صور إالكترونية أو نقلها أو كشلها أو نسخها أو االحتلاظ بها ،"...
وهذا هو النص محل الدراسة والبحث.
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الفرع األول :حل السسوك الجر ا لستجري ال تعسق بالصور
يتمثل موضاااااون هذه الجريمة كما جاء في المادة ( )80في اللقرة الثانية من قانون مكافحة
جرائم تقنية المعلومات االعتداء الذي يقع على الصاااااااور ،ساااااااواء بالتقاطها أو بإعدادها أو نقلها أو
كشاااالها أو نسااااخها وعلي يتعين بيان ماهية الصااااورة المعاقب على التقاطها أو إعدادها أو نقلها أو
كشلها أو نسخها.
الصاورة في اللغة تعني الشاكل أو التمثال المجسام ،أما في علوم الطبيعة فيقصاد بها الرسام
الحاصاال بواسااطة مرآة أو أية آلة من ارالة البصاارية ،وفي علم البصااريات تعني تشااابة أو تطابي
للجسم ناجم عن انعكاس أو انكسار األشعة الضوئية المنبعثة من على عدسة مرآة آخرى.1
ويعرفها معجم الروس اللرنسااااي بأنها تمثيل شااااخص أو شااااي بنقش أو نحت أو رساااام أو
صااااااورة فوتوغرافية أو فيلم ،كما يتطابي هذا التعريف مع تعريف قاموس ليترية اللرنسااااااي والتي
يقصد بها تمثيل شي أو نحت أو صورة منقوشة أو حلر أو رسم ،أما الموسوعة البريطانية الجديدة
فتعرف الصورة بأنها إحداث تسجيل دائم أو ثابت تتشكل عن طريي تلاعل مشترك للضوء وعملية
كميائية.2
وبشااكل عام يقصااد بالصااورة هو كل امتداد ضااوئي لجساام امتدادا ً يدل علي  ،وقد يكون هذا
الجسااام شاااخصاااا ً وقد يكون شااايئا ً أخر كصاااورة مساااتند ،إال أن القانون يحمي بهذه الجريمة صاااور
األشااخاص فقط ،أما صااور األشااياء ولو كانت مسااتندات بالغة األهمية والساارية فال يحميها القانون
بموجب هذا النص.3

 1د.أحمد محمد حسان ،نحو نظرية عامة لحماية الحي في الحياة الخاصة في العالقة بين الدولة واألفراد ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2110ص .017 -014
 2د.احمد محمد حسان ،المرجع السابي نلس  ،ص .017
 3د.محمود محمد محمود جابر ،الجرائم الناشئة عن إستخدام الهواتف النقالة ،جرائم نظم اإلتصاالت والمعلومات ،دار الكتب والوثائي
القومية ،سنة  ،2107ص.022
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وتنقسم الصورإلى نوعين:
النون األول :يعتمد النون األول من الصور على خيال المصور وفن  ،حيث تعتبر اللراشة
وااللوان والقلم األدوات األساسية التي يبرز بها العناصر الجمالية واللنية في لوحات  ،وعلي فقد ال
يقع هذا النون من الصاااور تحت طائلة التجريم ،ويرجع ذلك لسااابب منطقي كون اللرشااااة واأللوان
التي تساااتخدم فيها هي أدوات وليسااات من قبيل األجهزة االلكترونية التي يتطلب القانون أن يقع بها
النشاااط األجرامي للجاني ،فعلى ساابيل المثال الرسااام الذي يسااتغل موهبت في رساام صااورة لجاره
وهو داخل داره دون رضاه ال يقع فعل تحت طائلة العقاب.1
ومن وجهة نظرنا نرى بأن من المنطي والعقالنية اسااااتبعاد ما يتم تصااااويره بمجرد النظر
ونقل على سااط ما باألدوات المخصااصااة لذلك كاأللوان واللرشاااة والقلم أو حتى اللحم أو التراب،
فالمشاارن في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب كل من اسااتخدم شاابكة معلوماتية أو نظام
معلومات إلكتروني أو إحدى وساااائل تقنية المعلومات في التقاط أو إعداد أو نقل أو كشاااف أو نساااخ
الصااااور ،فالمشاااارن يعاقب ما تم تصااااويره بإحدى الوسااااائل المعلوماتية سااااواء كانت مخصااااصااااة
للتصوير أو غير ذلك ،حيث ترجع علة التجريم إلى حماية حرمة الحياة الخاصة من االعتداء عليها
بالتصوير بإستخدام وسائل وتقنيات حديثة في عالم التصوير وتهدد الحياة الخاصة لألشخاص.
النون الثاني :هو التصااوير بالضااوء ،فيحل الضااوء محل اللرشاااة واأللوان ،فهو ال يتحقي
إال بإستخدام جهاز أو آلة تعتمد على استخدام موجات كهرومغناطيسية كالضوء المنظور في التقاط
أو نقل قسمات الشكل على دعامة مادية كاألفالم والشاشات واألوراق الحساسة وغيرها ،فالمقصود
بالصااااورة المعاقب على التقاطها أو نقلها بموجب المادة ( )80هو تثبيت أو رساااام قساااامات شااااكل
اإلنسان بالضوء على دعامة مادية أيا ً كانت إذ ال يحمي القانون في هذه المادة سوى األشخاص أما

 1د.محمد أحمد حسان ،المرجع السابي ،ص .013
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األشااااياء أيا ً كانت قيمتها أو أهميتها أو الضاااارر الناجم عن تصااااويرها فال تدخل في نطاق الحماية
المقررة في هذا النص كما ذكر سابقا ً.1

الفرع الثانا :الركن ال ا ي لستجري ال تعسق بالصور
نص المشاااااارن على سااااااتة أفعال تمثل النشاااااااط اإلجرامي لالعتداء على حرمة الحياة
الخاصة لألشخاص بالتصوير وهما االلتقاط وإعداد ونقل وكشف ونسخ واالحتلاظ بالصور.

أوالً :صور النااط الجر ا لستجري ال تعسق بالصور
التقاط الصمممور :يقصاااد بالتقاط الصاااور أخذها بتلة التصاااوير أو الحصاااول عليها عن
طريي استخدام شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو أحدى وسائل تقنية المعلومات،
ويتحقي الركن المادي في الجريمة بمجرد التقاط الصاااااااور ،وتعتبر الجريمة تامة في ركنها
المادي حتى اذا لم يتمكن الجاني من تعديلها أو نقلها أو نشاارها فمجرد التقاط صااورة الشااخص
تقوم الجريمة.
إ ا صممور إلكترونية :وهي تكوين الصااور وتركيبها باسااتخدام شاابكة معلوماتية ،أو
نظام معلومات إلكتروني ،أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
نقل الصمور :وهو تحويلها أوتحريكها من موضاعها إلى موضاون آخر ويتم النقل عن
طرق استخدام شبكة معلوماتية ،أو نظام معلومات إلكتروني ،و إحدى وسائل تقنية المعلومات.
ويثار التساؤول عن نقل الصورة عن طريي وضع أجهزة تمكن المتلصص من رؤية
ما يدور في مكان آخر مثل وضاااااااع دائرة تللزيونية مغلقة ،فهل يعتبر ذلك النقل اعتداء على
خصوصية األشخاص أم ال؟

 1د.أحمد محمد حسان ،المرجع السابي ،ص .019
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لألجابة عن هذا التساؤول البد من التلرقة بين وضعين:
 -0اذا تم نقل الصاااااورة ورؤية ما يدور في مكان آخر باساااااتخدام شااااابكة معلوماتية ،أو نظام
معلومات إلكتروني ،أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات فقد تقع الجريمة.
 -8اذا تم مراقبة ما يدور في مكان آخر عن طريي اساااتخدام منظار مكبر أو النظر من خالل
ثقب الباب على ما يدور في مكان خاص ،وكذلك مشااااااااهدة ما يدور في مكان خاص عن
طريي المرايا فال تقوم الجريمة بذلك ،وترجع علة ذلك لعدم اساااااتخدام شااااابكة أو نظام أو
وساااايلة إلكترونية ،فالمنظار والمرايا ال يمكنهم من نقل الصااااورة ،فكلها أفعال ال تقوم بها
جريمة الحصول على الصورة.
كامممف الصمممور :وهي إظهار محتواها وبيانها وتوضااايحها باساااتخدام شااابكة معلوماتية ،أو نظام
معلومات الكتروني ،أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
نسم الصمور :ويقصاد بذلك أخذ صاورة مشاابهة ومطابقة لها ،حيث يتم نساخها باساتخدام شابكة
معلوماتية ،أو نظام معلومات إلكتروني ،أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
االحتفاظ بالصممممور :يعني تخزينها لنلساااا وذلك باسااااتخدام شاااابكة معلوماتية ،أو نظام معلومات
إلكتروني ،أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
إال أن يثار التساااؤول عن مدى تحقي االعتداء على الخصااوصااية عن طريي التقاط أو نقل
الصورة لشخص في مكان خاص أو مكان عام ؟
ولألجابة عن هذا التساؤول البد من التطرق إلى اتجاهين:

االتجاه األول :التقاط صورة الاخص فا كان خاص
تعاقب المادة  8/312من قانون العقوبات اإلماراتي على كل من ... " :التقط أو نقل بجهاز
أيا ً كان نوع صاااااورة شاااااخص في مكان خاص" ،كما يعاقب قانون العقوبات اللرنساااااي في المادة
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( )0/882على " :المسااااس بحميمة حياة ارخرين الخاصاااة  ...عبر تثبيت أو تساااجيل صاااورة أحد
األشاااااخاص الموجودين في مكان خاص من دون الحصاااااول على موافقت  ،"..كذلك المادة ()318
مكرر من قانون العقوبات المصاااااااري تعا قب كل من " :التقط أو نقل بجهاز من األجهزة ايا ً كان
نوع صورة شخص في مكان خاص."...
فمن الواض بأن المشرن اإلماراتي واللرنسي والمصري ال يحمي في قانون العقوبات إال
اإلعتداء على خصااوصااية األشااخاص بالتقاط صااورهم أو نقلها اذا تمت في مكان خاص ،فيلترض
لقيام هذه الجريمة التقاط أو نقل صورة المجني علي وهو في مكان خاص.
وهذا ما أخذت بها المحاكم اللرنساااااااية في أحكامها ،حيث حكمة محكمة باريس بتاريخ 02
مارس سنة  0810في قضية تتلخص وقائعها في أن قامت صحيلة أسبوعية فرنسية بنشر صورة
فتاة عارية الصااادر وهي تتناول إفطارها مع أصااادقائها على شااااط (ساااان تروبيز) ،فأقامت اللتاة
دعوى على الصاااااحيلة أمام المحكمة سااااااللة الذكر ،على أسااااااس أن ثمة اعتداء وقع على حقها في
الحياة الخاصاااااة جراء هذا النشااااار ،وتمساااااكت بالمادة  322من قانون العقوبات اللرنساااااي ،إال أن
المحكمة لم ترى في تصااااويرها اعتداء على حقها في الحياة الخاصااااة ،وبررت ذلك بأن " لما كان
من الثابت أن ثمة عددا ً كبيرا ً من المصااطافين العراة وشاابة العراة يقبعون على شاااط جزيرة سااان
تروبيز دون أن يعيروا اهتماما ً لسااائر المصااطافين أو أن يتأذوا من نظرات ارخرين ،فأن الصااورة
التي تمثل الشااااكية ،وهي عارية الصااادر وتتناول افطارها على هذا البالج مع أصااادقائها على حين
يتواجد آخرون من المصاااااااطافين عراة أو أنصااااااااف عراة ال تعتبر قد التقطت في مكان خاص في
المعنى الذي تحظره المادة  322عقوبات فرنسي".1

 1د.محمود عبدالرحمن محمد ،المرجع السابي ،ص.233
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وهذا ما يجعلنا بصاادد تساااؤل مهم ،فهل يتجاوز المرسااوم بقانون رقم  5لساانة  8108في
المادة  8/80هذا القيد الخاص ويبسط حمايت على الحي في الصورة سواء كان الشخص في مكان
خاص أو في مكان عام؟
وفقا ً للمادة  8/80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم تنص على افتراض توافر
االعتداء على خصاااااوصاااااية األشاااااخاص بالتقاط صاااااورهم أو نلقها في مكان خاص ،إال أن يمكن
اسااتمداد هذا المبدأ القانوني من قانون العقوبات سااالف الذكر ،حيث أن كالهما يتشااابهان في الواقع
إلى أقصااااى حد ممكن ،بمعنى آخر اذا تم التقاط أو نقل صااااورة شااااخص ما في مكان خاص نكون
بصدد جريمة االعتداء على حرمة الحياة الخاصة لألشخاص.

االتجاه الثانا:
فا كان ا

ى تحقق اال ت ال سى الخصوصية ن طريق التقاط أو نقل صورة لاخص

يثار التساؤل عن مدى تحقي جريمة االعتداء على خصوصية األشخاص بالتقاط صورهم
أو نلق ها في حا لة وجودهم بم كان عام ،وعلى أثره ثار الخالف بين اللق هاء حول هذه المسااااااااأ لة
وانقسموا إلى فريقين:
اللريي االول :يذهب اللريي االول إلى أن الحي في الخصااوصااية ال يعطي صاااحب ساالطة
االعتراض على التقاط الصاااورة وانما يعطية سااالطة االعتراض على نشااارها فقط ،فمن يتجول في
الطريي العام يصااب جزء مما يدور في  ،فشااكل وصااورت تصااب ملكا ً للمارة لهم علي حي الرؤية
شأن شأن ما يوجد في الطريي من مباني وعمارات وآثار وحدائي ،وبذلك ي صب مجرد منظر من
مناظر الطريي ،وعلي ال يتصااور وجود أي خطورة أو مساااس باالعتداء على الخصااوصااية ،وعلة
ذلك ترجع إلى عدم جواز نشاار الصااورة اال بعد الحصااول على موافقة صاااحب الشااأن ،فمن وجهة
نظرهم من غير الممكن مساااءلة من يلتقط الصااورة في الطريي العام ،ألن في هذه اللحظة ال يمكن
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التنبؤ بأوج اسااااتخدام هذه الصااااورة ،ولهذا فال ملر من االنتظار حتى ترى ما ساااايلعل المصااااور
بالصورة التي إلتقطها.1
ومن الجدير بالذكر قررت بعض أحكام القضاااء اللرنسااي عدم ضاارورة موافقة الشااخص
المتواجد في مكان عام أو رضاه ليس فقط بالنسبة التقاط صورت بل أيضا ً بالنسبة للنشر ،ومن ذلك
الحكم الصاااادر من محكمة (ايليتو) في  8مارس  ،0838حيث تتلخص وقائع القضاااية بأن شاااخص
كان قد تعرف على صاااااورت ف (كارت بوساااااتال) في منظر مأخوذ في ساااااوق بلدة (ايليتو) حيث
قضاااات بأن " على الرغم من حي اللرد في االعتراض على نشاااار صااااورت التي تلتقط ل وهو في
حيات الخاصاااة إال أن ذلك ينتلي إذا كانت صاااورت قد التقطت في ساااوق عام ،فرؤية اللرد في مثل
هذا المكان تغدو مساااتباحة لكل األنظار ،وما التصاااوير أو الرسااام في مثل هذه الحال إال تثبيتا ً على
الورق لمشهد التقطت عين المصور أو الرسام دون ان يكون ذلك محرما ً علي باعتباره مشاركا ً في
الحياة االجتماعية التي تجري في االماكن والطرق العامة".2
اللريي الثاني :يرى أنصااااار هذا اللريي ال يجوز التقاط صااااور الشااااخص الذي يتجول في
مكان عام إذا كان هذا الشخص هو موضون الصورة األساسي ،فال يجوز تصويره بداءة ومن باب
أولى عدم نشاار صااورت  ،وعلي فإن القانون يحمي الصااورة المقصااودة للشااخص بغض النظر عن
الخللية التي قد تكون في الصاااورة من أشاااجار أو مباني أو آثار ،اما اذا كانت صاااورة الشاااخص لم
تبرز بصورة واضحة فإن التقاط الصورة ونشرها يكون مشروعاً ،وذلك الن المصور ال يريد إال
تصااوير مشااهد من مشاااهد الحياة بصاارف النظر عن الشااخص الظاهر في الصااورة ،وينطبي ذات
الحكم في حالة تصااااوير أي تجمع عام لمجموعة من األشااااخاص طالما أن هذا التجمع متاب للجميع
االنضمام إلي كاالحتلاالت والمهرجانات والمباريات الرياضية واألسواق العامة ،فتصوير مثل هذه
التجمعات يعتبر من قبيل تصااااوير المشاااااهد وليس األشااااخاص ،ومن ثم ال يجوز لمن يشااااترك فيها

 1د.حسام الدين األهواني ،المرجع السابي ،ص .001-019
 2د.محمود عبدالرحمن محمد ،المرجع السابي ،ص .200-201
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االعتراض على تصااااويره ألن اشااااتراك يعني قبول ضاااامنا ً بالتقاط صااااورت  ،اما اذا كان التجمع
خاص كحلالت الزفاف أو أعياد الميالد فال يجوز التقاط صاااااااورة الحضاااااااور حتى وأن كانت في
مكان عام.1
ومن الجدير بالذكر بأن المادة ( )321من قانون العقوبات اإلتحادي عندما جرمت إعتداء
التقاط أو نقل صااااورة شااااخص البد أن يتم ذلك اإلعتداء بتواجد المجني علي في مكان خاص ،2أما
في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فلم يتطرق المشااارن إلى تحديد المكان ويعتبر ذلك توساااع
من في تحديد طبيعة مكان الجريمة.
ومن وجهة نظرنا نرى بأن اذا تم االعتداء بأي فعل من األفعال المنصاااااااوص عليها في
المادة  80البند الثاني سواء بااللتقاط أو النقل او غيرها في مكان خاص تقوم ب الجريمة ،كذلك اذا
تم التقاط الصاااااااورة في مكان عام وعلى مرأى من الناس فللمجني علي حي االعتراض طالما كان
هو الموضااااون الرئيسااااي والمسااااتهدف من التقاط الصااااورة ،وعلي ال يوجد أي مجال للتلرقة بين
المكان العام والمكان الخاص طالما تم االعتداء على خصااوصااية الشااخص بالتقاط صااورت أو نقلها
أو غيره.

ثانياً :النتيجة و القة السببية لستجري ال تعسق بالصور
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الشاااكلية التي ال يشاااترط فيها القانون الحصاااول على نتيجة
معينة ،فمجرد القيام بأي فعل من األفعال الساااتة المكونة للجريمة (االلتقاط ،اإلعداد ،النقل ،النساااخ،
الكشااااااف ،االحتلاظ) تقوم الجريمة حتى اذا لم تتحي نتيجة معينة بذاتها ،فعلى ساااااابيل المثال اذا قام
الجاني بالتقاط صااااااورة للمجني علي تقوم الجريمة حتى لو تم إتالف الكاميرا المسااااااتخدمة ولم يتم
نشر الصورة ،فمجرد التقاط الصورة يتحقي الركن المادي في الجريمة.

 1د.محمود عبدالرحمن محمد ،المرجع السابي ،ص .200
ً
 2نصت المادة ( )373على أن ":يعاقب بالحبس والغرامة ...ب -التقط أو نقل بجهاز أيا كان نوع صورة شخص في مكان خاص."..
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ال طسب الثالث :حل السسوك الجر ا والركن ال ا ي لستجري ال تعسق بالنار
تعبتر حياة اإلنسااااااان ملك خاص ب  ،وقد ال يرغب بإطالن الغير على تلاصاااااايل حيات أو
نشااارها ساااواء كانت إيجابية أو سااالبية ،والمشااارن يحترم إرادة اللرد في عدم نشااار ما يتعلي ب من
صااااور او أخبار او مشاااااهد أو تعليقات حتى و أن كانت معلومات أو بيانات صااااحيحة ،لذلك جرم
المشارن في قانون العقوبات نشار الصاور والتعليقات التي تتصال بأسارار الحياة الخاصاة في المادة
( )312ونصااات على أن " :يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصاااة أو
العائلية لألفراد وذلك بأن ارتكب أحد األفعال ارتية ...من نشااااااار بإحدى طرق العالنية أخبارا ً أو
صااااور أو تعليقات تتصاااال بأساااارار الحياة الخاصااااة أو العائلية لألفراد ولو كانت صااااحيحة" ،كما
جرمت المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ذات العقوبة ونصااااااات على" :
يعاقب  ...كل من اسااااتخدم شاااابكة معلوماتية ،أو نظام معلومات إلكتروني ،أو إحدى وسااااائل تقنية
المعلومات ،في االعتداء على خصااااوصااااية شااااخص في غير األحوال المصاااارب بها قانونا ً بإحدى
الطرق التالية -3...:نشاار أخبار أو صااور إلكترونية أو صااور فوتوغرافية أو مشاااهد أو تعليقات أو
بيانات أو معلومات ولو كانت صااحيحة وحقيقية" ،وعلي سااوف نتطرق إلى محل الساالوك الجرمي
لهذه الجريمة والركن المادي المتعلي بها.

الفرع األول :حل السسوك الجر ا لستجري ال تعسق بالنار
وفقا لنص اللقرة الثانية من المادة  " :80يعاقب ...كل من اساااااتخدم شااااابكة معلوماتية ،أو
نظام معلومات إلكتروني أو أحدى وسااائل تقنية المعلومات ،في االعتداء على خصااوصااية شااخص
في غير األحوال المصرب بها قانونا ً بإحدى الطرق التالية -3...:نشر أخبار أو صور الكترونية أو
صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية".
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ويتضاااااا من هذه المادة بأن محل الساااااالوك الجرمي يقع على كل من األخبار والصااااااور
اللوتوغرافية أو االلكترونية كما يقع على المشاااااااااهد والتعليقات أو البيانات أو المعلومات ،وعلي
سوف نتطرق إلى كل محل وبيان ماهيت :
أوالً :األخبار :يقصاااااااد باألخبار ما يتم نقل من معلومات وأحداث ،ويتم تداول بالقول أو
الكتابة ،وقد يحتمل الخبر الصدق أو الكذب.1
وقد يقصد باألخبار وفقا لنص المادة  80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،الوقائع
والمعلومات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة للناس ،حيث تقوم الجريمة سواء كانت هذه األخبار
تمس بصااورة مباشاارة وواضااحة وصااريحة الحياة الخاصااة للمجني علي أم على ساابيل التلمي أو
التعريض أو التورية ،وتتميز أساارار الحياة الخاصااة عن أساارار الحياة العامة ،سااواء كانت وظيلية
أو مهنية أو اجتماعية ،فأساااااارار الحياة الخاصااااااة ملك لألفراد أما أساااااارار الحياة العامة فهي ملك
للجمهور ،كون صاحبها يزاولها بحكم صلت بالحياة العامة.2
ومن األمثلة على ذلك نشر أخبار عن شخص معين بأن تاجر مخدرات واتهام في قضية
االتجار بالمخدرات ،أو نشر أخبار عن فتاة مارست الرذيلة مع أحد األشخاص.
ثانياً :الصاااااااور اللوتوغرافية :وهي الصاااااااور التي يتم التقاطها عن طريي آلة التصاااااااوير
باأل شعة ال ضوئية ،وت سمى اي ضا ً بال صور ال ضوئية ،ومن ذلك ن شر صورة شخص متزوج يجلس
مع امرأة أخرى.

 1د.عبدالرازق الموافي عبداللطيف ،المرجع السابي ،ص .27
 2أ.طارق عبده المعمري ،المرجع السابي ،ص .243
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ثالثاً :الصاااور االلكترونية :وهي الصاااور التي تتم من خالل األجهزة االلكترونية المتصااال
بالتكنولوجيا الكهرومغناطيسااية ،كالتصااوير عن طريي الكمبيوتر أو االيباد أو الهاتف ،ومن األمثلة
على ذلك نشر صورة أحد األشخاص وهو يلعب القمار في ملهى ليلي.
رابعاً :المشاهد :وهي المقاطع المرئية بصرياً.
خامساااً :التعليقات :يقصااد بها ابداء رأي في موضااون معين سااواء بالكتابة أو القول ،ومن
أشهر االمثلة على ذلك في الوقت الراهن ،التعليقات التي تمس سمعة وقيم األشخاص في االنستقرام
وتويتر.1
فهي التي تتم من قبل ارخرين تجاه المجني علي  ،بشااااارط أن تكون هذه التعليقات تتصااااال
بأساارار الحياة الخاصااة للمجني علي  ،سااواء كانت مباش ارة وصااريحة أو عن طريي التلمي  ،طالما
أنها تمس الحياة الخاصة للمجني علي .2
سادساً :البيانات :هي معلومات شخصية وتلصيلية متعلقة بشخص أو بشيء معين ،يمكن
من خاللها االستدالل علي .
فمثالً أساام الشااخص وعنوان ورقم تللون تعد من العناصاار الداخلة في حي الحياة الخاصااة
للشخص ،ومن التطبيقات على ذلك ما ذهبت إلي محكمة استئناف باريس في  05مايو سنة 0811
إلى أدانة احدى المجالت التي التي أفصحت عن االسم الحقيقي ألحد الممثلين ورقم تيللون وعنوان
ومحل اقامت على النحو الذي تمكن مع الجمهور من مطاردت والتطلل على خصااااااوصاااااايات  ،فقد
كان المجني علي يمارس عمل اللني باسم مستعار ألن اختار لنلسة حياة مهنية منلصلة عن حيات

 1تويتر (باإلنجليزية ) Twitter :أحد أشهر شبكات التواصل االجتماعية ووسائل التواصل االجتماعي في العالم ،يقدم خدمة التدوين
المصغر والتي تسم لمستخدمي ِ بإرسال «تغريدات» من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو إعجاب المغردين ارخرين ،بحد
أقصى يبلع  231حرفا للرسالة الواحدة .
 2أ.طارق عبده المعمري ،المرجع السابي نلسة ،ص.243
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الخاصااة ،وهذا الساابب الحقيقي الذي رأت المحكمة بأن االعتداء الواقع على اساام عن طريي نشاار
االسم الحقيقي لللنان من قبيل االعتداء على حرمة حيات الخاصة.1
المعلومات :وهي مجموعة األخبار واألفكار والبيانات وكل ما يؤدي إلى كشاااااااف الحقائي
وأيضاب األمور.

الفرع الثانا :الركن ال ا ي لستجري ال تعسق بالنار
أوالً :الفعل ال كون لسجري ة (النار)
يتكون الركن المادي في هذه الجريمة بارتكاب الجاني نشاطا ً إجراميا ً وهو النشر ،ويتعلي
الن شر بعدة أمور ،فيمكن ن شرأخبار أو صور فوتوغرافية أو إلكترونية ،أو ن شر م شاهد أو تعليقات
او بيانات أو معلومات كما شرحناها سابقاً.
فرغم اختالف المحل الجرمي إال أن النشاااااااط واحد (النشاااااار) ،ويقصااااااد بالنشااااااراإلذاعة
واإلظهار ،أي نشااار وإفشااااء االخبار أوالصاااور او المشااااهد او التعليقات او البيانات او المعلومات
ليطلع عليها الجمهور أو الرأي العام ،وتتحي جريمة النشاااار بتمكين عدد غير محدود من الناس من
االطالن عليها ،ويسااااتوي أن تتم اإلذاعة بكافة وسااااائل العالنية سااااواء تم ذلك بالنشاااار عن طريي
اإلنترنت أو عن طريي اإلذاعة المسااموعة أو المرئية أو غيرها من الوسااائل التي تؤدي إلى النشاار
أي بإستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.2
ومن األحكام القضااااائية حكم المحكمة االتحادي العليا في الطعن الجزائي رقم  014لساااانة
 8101والتي تتلخص وقائع بأن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أن بتاريخ  8102/4/08استخدم
وسااايلة من وساااائل تقنية المعلومات في االعتداء على خصاااوصاااية المجني عليها في غير االحوال
المصاارب بها قانونا ً بأن نشاار صااورا ً الكترونية للمجني عليها ،بعد أن أخبرت بأنها معجبة ب وتريد
 1د.ممدوب خليل بحر ،المرجع السابي ،ص .255-250
 2أ.طارق عبده المعمري ،المرجع السابي ،ص .223
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الزواج من وقامت بإرسااااااال صااااااورها ل عبر الهاتف وقد اكتشااااااف أنها لها عدة عالقات مع عدة
أشااخاص بالليس بوك ولكي يقوم بكشااف موضااوعها أنشااأ حسااابا ً وهميا ً باساام المجني عليها بالليس
بوك ووضاااااااع رقم هاتلها بذلك الحسااااااااب ،وتمت إدانت طبقا ً ألحكام المادة  80من قانون مكافحة
جرائم تقنية المعلومات.

ثانياً :النتيجة و القة السببية لستجري ال تعسق بالنار
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الشاااكلية التي ال يشاااترط فيها القانون الحصاااول على نتيجة
معينة ،فمجرد نشر أخبار وصور سواء كانت الكترونية او فوتوغرافية أو نشر معلومات أو بيانات
او مشااااهد أو تعليقات تمثل اعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص وأن كانت صاااحيحة وحقيقية تقوم
الجريمة حتى اذا لم تتحي نتيجة معينة بذاتها ،فاذا قام الجاني بنشااااارصاااااورة لشاااااخص متزوج مع
صاااااحبت في أحدى البارات ،إال ان الزوجة سااااامحة زوجها ولم تتحي نتيجة الطالق جراء النشاااار
الذي قام ب الجاني ،علي يتحقي الركن المادي في الجريمة بمجرد النشر.

ال طسب الرابع :حل السسوك الجر ا والركن ال ا ي لتجري ال تعسق بتع يل أو عالجة األحا يث
أوالصور
ظهرت في االواني األخيرة الكثير من البرامج التي تقوم بتعديل ومعالجة الصور والمقاطع
والتسااااجيالت بقصااااد التشااااهير أواإلساااااءة لألشااااخاص ،مما تؤدي إلى االعتداء على خصااااوصااااية
األشخاص أو انتهاكها.
ولقد أغلل المشااااااارن االماراتي ونظيره المصاااااااري النص على جريمة تعديل ومعالجة
التسااجيالت والصااور والمشاااهد في قانون العقوبات ،على غرار المشاارن اللرنسااي الذي جرم هذا
اللعل وفقا ً لنص المادة ( )2-882من القانون الجديد التي تنص على أن  " :يعاقب بالحبس لمدة سنة
وبغرامة قدرها ثالثمائة ألف فرنك ،كل من اذان بأية وساااااايلة عمدا ً مونتاجا ً للصااااااوت بالكلمات أو
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الصور لشخص ما بدون رضائ  ،وذلك إذا لم يظهر واضحا ً أن األمر يتعلي بمونتاج ولم يذكر ذلك
صراحة".
ونظرا ً لحداثة هذا النون من الجرائم وتطورها السااااااريع ،اسااااااتحدث المشاااااارن في قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة تعديل ومعالجة التساااجيالت والصاااور والمشااااهد ،من خالل
اساااااتخدام نظام معلومات إلكتروني ،أو أحدى وساااااائل تقنية المعلومات ،ونص في المادة ()4 /80
على ... " :ك ما ي عا قب بالحبس مدة ال ت قل عن سااااااا نة وا حدة والغرا مة التي ال ت قل عن مائتين
وخمساااون ألف درهم وال تجاوز خمسااامائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من اساااتخدم
نظام معلومات إلكتروني ،أو أحدى وسااااااااائل تقنية المعلومات ،إلجراء أي تعديل أو معالجة على
تساااااجيل أو صاااااورة أو مشاااااهد ،بقصاااااد التشاااااهير أو اإلسااااااءة إلى شاااااخص آخر أو اإلعتداء على
خصوصيت أو انتهاكها".1
وبما ان هذا النص محل الدراساااة ،ساااوف نتطرق إلى محل السااالوك الجرمي المتعلي بهذه
الجريمة وبعد ذلك إلى الركن المادي الخاصة بهذا اللعل.

الفرع األول :حل السسوك الجر ا لستجري ال تسعق بتع يل أو عالجة االحا يث أوالصور
يتض من نص المادة محل الدراسة بأن جريمة التعديل والمعالجة تقع على التسجيالت أو
الصاااور أو المشااااهد باساااتخدام نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وساااائل تقنية المعلومات ،ومنعا ً
لعدم التكرار واألطالة نحيل ماهية التسااجيالت والصااور والمشاااهد ما جاء في اللقرات السااابقة عند
الحديث عن التجريم المتعلي بالمحادثات والصور والنشر.

1

ومن الجدير بالمالحظة بأن المشرن اللرنسي استخدم للظ المونتاج أما المشرن االماراتي استخدم للظ تعديل ومعالجة التسجيالت
والصور واألحاديث وهي تحمل ذات المعني.
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الفرع الثانا :الركن ال ا ي لستجري ال تعسق بتع يل و عالجة األحا يث أو الصور
أوالً :صور النااط الجر ا لستجري ال تعسق بتع يل أو عالجة األحا يث أو الصور
يتحقي الركن المادي في هذه الجريمة ،بقيام الجاني بتعديل ومعالجة تساااجيل أو صاااورة او
مشااهد بقصااد التشااهير أو اإلساااءة ،وهي ذات الجريمة التي أختصاارها المشاارن اللرنسااي في المادة
( ،)2-882إال أن المشااارن اللرنساااي أساااتخدم للظ المونتاج الذي يحمل في معناه التعديل والمعالجة
التي تطرق لها المشرن االماراتي ،وعرف بعض اللقهاء اللرنسين المونتاج على النحو التالي:
عرف االستاذ شافانا المقصود بالمونتاج بأن " التالعب في مستندات او تسجيالت تتضمن
أقوال شاااخص أو صاااور تمثل للحصاااول على تساااجيل ل مظهر الوحدة ولكن ال يطابي ما قيل أو
صاور حقيقية" ،وذهب االساتاذ ليندو إلى ان المقصاود بالمونتاج" عملية تعديل تساجيل ،ساواء أكان
مرئيا ً (كالصااااور) أم كان ساااامعيا ً (كأشاااارطة ممغنطة) لتحويره عن طريي اإلضااااافة أو اإللغاء أو
القطع إلحداث أثر متقطع أو ممتزج مع تساااجيل آخر" ،وفي تقدير األساااتاذ فريمون" المونتاج ليس
مجرد تركيب او تجميع لصاااور مختللة ،بل يلترض إجراء تعديل أو أضااالاء رتوش على الصاااورة
االصلية ،سواء بحذف جزء أو قسم منها ،أم بإضافة عناصر لم تكن تتضمنها الصورة األصلية أم
باألمرين معاَ".1
وفي حقيقة األمر يعتبر للظ مونتاج مختصااااااار لمعنى التعديل والمعالجة الوارد في قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،كما ساااااابي وذكرنا ،حيث أن جميع األللاظ مترادفة ومتشااااااابهة في
المعنى.

 1د.آدم عبدالبديع ،المرجع السابي ،ص .547-544
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ويمكن تعريف التعديل بأن أحداث تغيير سواء باألضافة أو الحذف على تسجيل أو صورة
أو مشهد ،أما المعالجة فهي عملية تقنية تحدث للتسجيل أو الصورة أو المشهد يترتب عليها تحويلها
إلى شكل معين يمكن للحاسوب أو أية وسيلة تقنية أخرى أن يتعامل مع ويلهم .1

اهية تع يل و عالجة التسجيل والصور وال ااه :
يقصااد بتعديل األحاديث تجزئت واسااتبعاد جزء من  ،باألضااافة إلى إجراء بعض التعديالت
عن طريي المواجهة بين األحاديث المختللة أو أكمال بعض منها عن طريي البعض ارخر أو عمل
توليلة من األجزاء المتعارضااااة ،بقصااااد تكوين مواقف مؤثرة أو مثيرة للسااااخرية لتحقيي هدف أو
رأي غير سليم او لتحقيي خدمة للجاني أو تحقيي غاية شخصية.2
ونرى بأن يمكن تعريف تعديل ومعالجة ال صور بأن اجراء بعض التعديالت على ال صور
اللوتوغرافية أو االلكترونية بحذف جزء منها أو اضافة صورة أخرى لها ،أو دمج أكثر من صورة
التقطت في مواضع مختللة لعمل توليلة من االجزاء المتعارضة ،باستخدام نظام الكتروني أو احدى
وسائل تقنية المعلومات ،بقصد التشهير واإلساءة إلى شخص آخر.
ويمكن أيضاااااااا ً تعريف تعديل ومعالجة المشااااااااهد بأن اجراء تعديل على مقطع مرئي أو
مسمون ،بحذف جزء من أو أضافة مقطع أخرى ،أو دمج أكثر من مقطع ،باستخدام نظام معلومات
الكتروني أو أحدى وساااائل تقنية المعلومات ،بقصاااد التشاااهير واإلسااااءه إلى شاااخص آخر وانتهاك
خصوصيت .

ص ر األحا يث والصور و ض ونها:
تقع هذه الجريمة على تسجيل أو صورة أو مشهد وال يهم مصدرها ،أي سواء تم الحصول
عليها بطريقة مشااروعة أو غير مشااروعة ،3ومن األمثلة على مشااروعية الحصااول على األحاديث

 1د.عبدالرزاق الموافي ،المرجع السابي ،ص .30
 2د.ممدوب خليل بحر ،المرجع السابي ،ص . 017
 3د.محمد رشاد القطعاني ،المرجع السابي ،ص.012
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أو الصاااااااور بأن قام المجني علي بتساااااااليم صاااااااورت للجاني فمن الممكن أن يقوم الجاني تعديلها
ومعالجتها ،كذلك يمكن الحصاااول عليها بطريقة غير مشاااروعة كالتقاط صاااورة للمجني علي دون
رضائ أوالحصول على المحادثات عن طريي استراق السمع.
إال أن يثار التسااااؤل هل يجب أن يكون مضااامون التساااجيل أو الصاااورة أو المشاااهد متعلي
بحرمة الحياة الخاصة؟
نظرا ً للقواعد األ صولية في القانون الجنائي التي بمقت ضاها ينبغي تلسير ن صوص تلسيرا ً
ضااايقاً ،فمن الضاااروري أن يلمس تعديل ومعالجة األحاديث والصاااور االعتداء على خصاااوصاااية
األشخاص أو انتهاكها ،وذلك بقصد التشهير أو اإلساءة.1
فالمشااااارن في المادة  80جرم األفعال التي من شاااااأنها تمثل االعتداء على خصاااااوصاااااية
األشاااخاص في غير األحوال المصااارب بها والتي تتمثل في االعتداء على المحادثات واالتصااااالت
واالعتداء على الصور واالعتداء بالنشر وفي البند األخير والذي هو محل الدراسة في هذا المطلب
جرم االعتداء على خصاوصاية األشاخاص بتعديل ومعالجة األحاديث او الصاور بقصاد التشاهير أو
اإلساءة.2
على غرار ماا جااء في قاانون العقوباات اللرنساااااااي فحكم الماادة ( )2/882باأنا ال عبرة
بمضمون الحديث أو الصورة ،فليس من الضروري أن تكون الكلمات أو الصور متعلقة بأللة الحياة
الخاصة للشخص أو بحيات العامة فالجريمة تتحي في حالة وجود مونتاج وتم نشره.3

 1د.عبدالرزاق الموافي ،المرجع السابي ،ص .30
 2وسوف نتطرق في اللصل الثاني إلى القصد الجنائي (التشهير أو اإلساءة ) في هذه الجريمة .
 3د.آدم عبدالبديع ،المرجع السابي ،ص .543
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نار تع يل و عالجة األحا يث والصور:
من التسااااااؤوالت التي يجب الوقوف عليها في هذا الموضاااااون والبحث عن أجابة لها ،هل
المشرن اإلماراتي يعاقب على مجرد تعديل أو معالجة األحاديث أو الصور حتى وأن لم يتم النشر،
أم يعاقب على جريمة نشر ما تم تعديل أو معالجت فقط ؟
وبالرجون إلى نص المادة نرى بأن المشاارن لم ينص على نشاار ما تم تعديل ومعالجت من
الصور أو األحاديث وأنما جرم التعديل أو المعالجة بحد ذاتها.
أما قانون العقوبات اللرنسااااي لم يجرم مجرد واقعة المونتاج فعمل مونتاج واالحتلاظ ب ال
يكون محال للتجريم طالما لم يكن هناك عملية لنشاار هذا المونتاج ،ويقصااد بنشاار المونتاج نقل العلم
بالمونتاج إلى عدد غير محدد من جمهور الناس.1
فاللرق بين المشاااااارن اإلماراتي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبين المشاااااارن
اللرنساااااااي في قانون العقوبات واضااااااا  ،حيث أن المشااااااارن اإلماراتي يعاقب على مجرد التعديل
والمعالجة بغض النظر عن النشاااار أما المشاااارن اللرنسااااي ال يعاقب على مجرد التعديل والمعالجة
وأنما يستلزم نشر المونتاج لخضون الجاني للعقاب.
ونرى بأن المشاااارن اإلماراتي ل جانب منطقي في هذا الخصااااوص ،ألن اللعل الذي نحن
بصااااااادده ينطوي على خطورة بالغة ،وعدم تجريم مجرد التعديل والمعالجة يتنافى تماما ً مع روب
التشاريع ،فالمشارن في قانون مكافحة جرائمة تقنية المعلومات وبالذات في المادة  4/80أراد حماية
الحياة الخاصاااة لألشاااخاص من االعتداء عليها بتعديل ومعالجة األحاديث أوالصاااور ولم ينص على
ضااارورة النشااار لقيام الجريمة ،وذلك لما ينطوي على التعديل والمعالجة على خطورة حتى وأن لم
يتحقي النشر ،إال أن ذلك ال يمنع من معاقبة الجاني اذا نشر ما تم تعديل ومعالجت .

 1د.ممدوب خليل بحر ،المرجع السابي ،ص .004-005
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ثانياً :النتيجة و القة السببية لستجري ال تعسق بتع يل أو عالجة األحا يث أو الصور
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الشاااكلية التي ال يشاااترط فيها القانون الحصاااول على نتيجة
معينة ،فمجرد تعديل ومعالجة األحاديث أو الصااااور تقوم الجريمة حتى وأن لم يتم النشاااار ،فاذا قام
الجاني بتعديل صورة لشخص كوضع خللية بأن جالس بأحد البارات وأضاف صور نساء بالقرب
من تقوم الجريمة ،وعلي يتحقي الركن المادي في الجريمة بمجرد التعديل والمعالجة باأل ضافة اذا
تم النشر.

ال بحث الثانا :اروط تحقق الركن ال ا ي لجرائ اال ت ال سى خصوصية األاخاص
ت هي وتقسي :
يتحقي الركن المادي في جريمة االعتداء على حرمة الحياة الخاصااة المنصااوص عليها في
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلو مات بشاااااااروط معينة يجب توافرها إلكتمال الركن المادي في
الجريمة ،حيث البد من توافر شااارطين لتحقي الركن المادي في جريمة االعتداء على خصاااوصاااية
األشااخاص فأحدها يكمن في الوساايلة المسااتخدمة الرتكاب أحد األفعال المجرمة في نص المادة 80
من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،واألخر يتعلي بمدى االعتداء في غير األحوال المصاارب
بها قانوناً.

ال طسب األول :استخ ا ابكة أو نظا أو سيسة ن وسائل تقنية ال عسو ات
وفقا ً للقاعدة العامة ال يعتد المشااارن اإلماراتي بالوسااايلة المساااتخدمة في أرتكاب الجريمة،
وما يهم االعتداء على أحد المصاااال التي قرر حمايتها بغض النظر عن الوسااايلة المساااتخدمة في
االعتداء ،إال أن المشرن خالف هذه القاعدة في بعض األحوال وأعطى للوسيلة المستخدمة دور في
أرتكاب اللعل أو تشاااديد العقوبة ،حيث جعل الوسااايلة شااارط إلتمام النموذج القانوني للجريمة ،وهو
ما يطلي علي بالجرائم محددة الوساااايلة ،كما هو الوضااااع في الجرائم المنصااااوص عليها في قانون
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مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشاااكل عام ،وجريمة االعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص بشاااكل
خاص.
وبالرجون إلى نص المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،تقوم جريمة
االعتداء على خصوصية األشخاص باستعمال الجاني شبكة معلوماتية أو نظام معلومات الكتروني،
أو إحدى وساااااااائل تقنية المعلومات ،وهذا عنصااااااار أسااااااااساااااااي لتحقي الجريمة كونها من الجرائم
االلكترونية التي تتلي مع طبيعتها.
وعلي سوف نتطرق إلى ماهية الوسيلة والشبكة المعلوماتية الرتكاب جرائم االعتداء على
خصوصية األشخاص:

الفرع األول :اهية نظا ال عسو ات اإللكترونا وابكة تقنية ال عسو ات والوسيسة
ال ستخ ة فا أرتكاب الجري ة
عرفت المادة األولى من قانون جرائم تقنية المعلومات ماه ية نظام المعلومات اإللكتروني
على أن  " :مجموعة برامج معلوماتية ووساااااائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين
المعلومات اإللكترونية أو ما شاب ذلك".
أما الشااااااابكة المعلوماتية يقصااااااااد بها " :ارتباط بين مجموعتين أو اكثر من البرامج
المعلوماتية ووساااائل تقنية المعلومات التي تتي للمساااتخدمين الدخول وتبادل المعلومات ،1ويطلي
على الشاابكة المعلوماتية (شاابكة األنترنت) وهي شاابكة عالمية دولية ووساايلة من وسااائل االتصااال

 1عرف المشرن السعودي في المادة  3/0من نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم م 07/وتاريخ 0023/3/3هـ الشبكة المعلوماتبة
بأنها ":ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها ،مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة
العالمية االنترنت" .
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والتواصل بين الشبكات ،حيث تجمع مجموعة من أجهزة الحاسب ارلي المرتبطة ببعضها البعض
وتقدم لإلنسانية جملة من الخدمات كالبريد اإللكتروني وتبادل المعلومات ونشرها.1
ويقصد بوسيلة تقنية المعلومات " :أي أداة إلكترونية مغناطيسية ،بصرية ،كهروكيميائية،
أو أي أداة أخرى تسااااتخدم لمعالجة البيانات اإللكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسااااابية ،أو
الوظائف التخزينية ،ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر ،تتي لهذه الوسيلة تخزين
المعلومات اإللكترونية أو إيصالها لآلخرين".
ونصت محكمة تمييز دبي في الحكم الصادر بتاريخ  8102/8/88في الطعن الجزائي رقم
 8102/20على أن" ...المشااارن لم يحدد تقنية المعلومات بوسااايلة معينة فقد تشااامل الحاساااب ارلي
والشاابكة المعلوماتية وأجهزة المبايل والبلوتوث وجهاز إلكتروني ثابت أو منقول ساالكي أو الساالكي
يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو استرجاعها أو أرسالها أو أستقبالها أو تصلحها –
كموقع التواصااال االجتماعي الواتس آب والليس بوك والرساااائل القصااايرة – يؤدي وظائف محددة
حسااااااب البرامج واألوامر المعطاة ل –يمكن أن يكون من خالل كتابة وصااااااور وصااااااوت وأرقام
وحروف ورموز واالشااااااارات وغيرها -وأية وساااااايلة تنشااااااأ في المسااااااتقبل تحمل ذات المعطيات
باعتبارها ذات طابع مادي تتحقي بكل فعل أو سااالوك غير مشااارون مرتبط بأي وج أو بأي شاااكل
من األشكال بالشبكة المعلوماتية الموصولة سلكيا ً أو ال سلكيا ً بالحاسب ارلي أو مشتقات والهواتف
النقالة والذكية ."...
وملاد هذا الحكم بأن جرائم االعتداء على خصااوصااية األشااخاص تتم بإسااتخدام أي وساايلة
من الوسااااائل اإللكترونية القديمة (أجهزة الموبايل ،الكاميرا ،الحاسااااب ارلي) أو الحديثة كسااااتخدام

1

د.عبد اللتاب بيومي حجازي ،الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا االتصاالت الحديثة ،دراسة متعمقة ومقارنة في جرائم الهاتف
المحمول-شبكات االنترنت-واالتصاالت -كسر شلرات القنوات اللضائية المدفوعة مقدما ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة
األولى ،2119 ،ص .20
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وسااائل التواصاال اإلجتماعي المسااتخدمة بكثرة في الوقت الراهن (الواتس اب ،الليس بوك ،سااناب
شات ،تويتر ،انستقرام) أو غيرها من الوسائل االلكترونية المستحدثة.1

الفرع الثانا :أنواع الوسائل االلكترونية فا جري ة اال ت ال سى خصوصية األاخاص
وفقا ً لما نراه شااخصاايا ً بإمكانية تقساايم الوسااائل االلكترونية إلى نوعين ،يتناول النون األول
األجهزة المستخدمة إلرتكاب الجريمة أما النون الثاني البرامج المستخدمة في أرتكاب الجريمة.

أوالً :األجهزة ال ستخ ة كوسيسة ن وسائل تقنية ال عسو ات
تعتبر األجهزة المساااتخدمة األداة أو ارلة التي أدى أساااتخدامها إلى تحقي النموذج القانوني
في جريمة االعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص ،كاساااتخدام الهاتف النقال أو الحاساااب ارلي في
التقاط الصااور أو نقلها أو االحتلاظ بها أو نسااخها ،أو اسااتخدام الكاميرا في تسااجيل المواد الصااوتية
أو المرئية.
ومن األمثلة القضائية على الوسائل المستخدمة باألجهزة االلكترونية:
 -0الهاتف النقال :يعرف الهاتف النقال بأن هاتف الساالكي يتم تشااغيلة على ترددات البث
الالسلكية ،ويعمل على توصيل المكالمات بنظام الهاتف العام عبر محطة أساسية.2
ومن األمثلة على تقنيات الهاتف النقال التي من خاللها يمكن االعتداء على خصااااااوصااااااية
األشااااخاص خدمة رسااااائل الوسااااائط المتعددة التي يمكن من خاللها إرسااااال أو اسااااتقبال الرسااااائل
المصورة والمللات الصوتية ومللات الليديو باإلضافة إلى الرسائل النصية وبمحتوى أكبر مما هو

 1نرى بأن المشرن اإلماراتي لم يحدد نون الوسيلة المستخدمة الرتكاب الجريمة وترجع العلة في ذلك بأن العصر الحالي هو عصر
التكنولوجيا والسرعة ومن الممكن أن تظهر وسائل الكترونية مستحدثة لم ينص عليها القانون ،مما جعل المشرن ينص على ارتكاب
الجريمة بأي وسيلة الكترونية دون حصرها بشبكات ووسائل معينة.
 2د.محمود محمد محمود ،المرجع السابي ،ص .20
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علية في الرسااائل القصاايرة العادية ،1أيضااا ً تعتبر الكاميرا الرقمية الموجودة في الهاتف النقال أداء
إللتقاط الصور واالحتلاظ بها.
ومن األمثلة القضاااائية ما جاء في الطعن رقم  48لسااانة  ،8102والتي تتلخص وقائع بأن
النيابة العامة أسااااااندت إلى الطاعن أن بتاريخ  8105/2/08بدائرة بني ياس اسااااااتخدم وساااااايلة من
وساااائل تقنية المعلومات وهي هاتف محمول في االعتداء على خصاااوصاااية شاااخص المجني عليها
وقام بالتقاط صاااورها ونساااخها ونشااارها على وسااايلة تقنية معلومات أخرى وهي الهاتف المحمول
الخاص بالجاني.2
 -2الحاسب اآللا :يمكن تعرف الحاسب ارلي بأن الجهاز أو ارلة التي تتولى معالجة
المعطيات المخزونة في الذاكرة الرئيسية في صيغة معلومات تحت إشراف برنامج
مخزون ،3ويمكن االعتداء على خصوصية األشخاص باستخدام الحاسب ارلي كتعديل
ومعالجة الصور أو األحاديث.
 -3الكا يرا :تعتبر الكاميرا من وسائل تقتنية المعلومات ،والتي يمكن من خاللها تسجيل
األحاديث الصوتية والمرئية للجاني دون علم  ،ويتمثل ذلك في النقض رقم  0021لسنة
 ،8105والذي ينصب على اتهام النيابة العامة ثالثة أشخاص بأنهم استخدموا إحدى
وسائل تقنية المعلومات في االعتداء على خصوصية الموظلات بأن قاموا بتسجيل مواد
صوتية ومرئية بوضع كاميرا تسجيل مخلية في الغرفة المخصصة للسيدات.4

 1د.محمود محمد محمود ،المرجع السابي ،ص .27-24
 2حكم المحكمة االتحاديا العليا ،الطعن رقم  ،09لسنة  ،2104الدائرة الجزائية ،جلسة .2104/2/01
 3د.خالد محمد كرفوري المهيري ،جرائم الكمبيوتر واإلنترنت والتجارة اإللكترونية ،دار الغرير للنشر ،دبي ،الطبعة الثانية ،ص .4
 4حكم محكمة النقض ،أبوظبي ،في النقض رقم  0047لسنة  2105لسنة  ،2105الدائرة الجزائية ،جلسة .2104/2/22
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ثانيا :البرا ج ال ستخ ة كوسيسة ن وسائل تقنية ال عسو ات
يمكن تعريف البرنامج بأن مصطل يستخدم لداللة على جميع المكونات غير المادية لنظام
معلوماتي ،ويشاااااامل البرامج الالزمة لتشااااااغيل النظام وإنجاز بعض المهام ،وكافة البيانات المدخلة
والمعلومات المستخرجة عقب معالجتها.1
ومن األمثلة على البرامج المسااتخدمة في االعتداء على خصااوصااية األشااخاص ما جاء في
وقائع بعض أحكام القضاء اإلماراتي:
 -1السناب اات
يعتبر السااناب شااات من أكثر البرامج التصااويرية المسااتخدمة في الوقت الحالي ،سااواء في
التقاط الصاااور أو تعديلها أو معالجتها أو االحتلاظ بها ،حيث يمتلك أغلب الخدمات تكمن من التقاط
الصاااور وتعديلها حتى نشااارها في آن واحد ،وجاء الطعن رقم  052لسااانة  8102العتبار الساااناب
شااااااات من وسااااااائل تقنية المعلومات المسااااااتخدم في ارتكاب جريمة االعتداء على خصااااااوصااااااية
األشاااااااخاص ،والتي تتلخص وقائع بأن النيابة العامة أساااااااندت إلى الطاع نة بأنها اعتدت على
خصاااوصاااية المجني علي بأن التقطت صاااورة ل وذلك باساااتخدام وسااايلة تقنية المعلومات (ساااناب
شات).2
 -2الفيس بوك
تطرق المشرن إلى إستخدام الليس بوك في االعتداء على خصوصية األشخاص في الطعن
رقم  014لساااااانة  8101والتي تتلخص وقائع بأن الجاني تعرف على المجني عليها وأخبرت بأنها
معجبة ب وتريد الزواج من وقامت بإرسااااال صااااورها عبر الهاتف ،واكتشااااف بعدها بأن لها عدة

 1د.محمود محمد محمود ،المرجع السابي ،ص .33
 2حكم المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  054لسنة  ،2103الدائرة الجزائية ،جلسة األثنين الموافي .2103/5/7
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عالقات مع عدة أشااخاص بالليس بوك ولكي يقوم بكشااف وض اعها أنشااأ حسااابا ً وهميا ً باساام المجني
عليها بالليس بوك ووضع رقم هاتل بذلك الحساب.1
 -3الواتس اب
يعتبر الواتس وساااايلة من وسااااائل تقنية المعلومات في جريمة االعتداء على خصااااوصااااية
األشاااخاص ،وقد ورد في الحكم رقم  235لسااانة  8105بأن المتهمة الثانية اساااتخدمت وسااايلة تقنية
معلومات (برنامج الواتس اب) في االعتداء على خصااااوصااااية رجال الضاااابط في التقاط الصااااورة
لمركبات رجال الضبط وإرسالها عبر البرنامج لشقيقها في غير األحوال المصرب بها.2
ووفقا ً للحكم السابي المتعلي بحرمة االعتداء على خصوصية األشخاص واالحكام األخرى
المتعلقة بالجرائم اإللكترونية بشااااكل عام كالسااااب والقذف ،يعتبر الواتس وساااايلة من وسااااائل تقنية
المعلومات ،والتي ينطبي على اساااااتخدم معاقبة الجاني وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اإلماراتي.
ومن الجدير بالذكر التطرق إلى الحكم الجديد الصاااااادر من المحكمة االتحادية العليا والذي
ينلي بأن يكون الواتس اب وساايلة من وسااائل تقنية المعلومات في جريمة السااب والقذف باسااتخدام
وسايلة من وساائل تقنية المعلومات والمنصاوص عليها في المادة  81من قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات ،جاء ذلك في الطعن رقم  842لسااااااانة  8102والتي تتلخص وقائعة بان النيابة العامة
اتهمت المتهمة األولى بساااب المجني عليها باساااتخدام وسااايلة من وساااائل تقنية المعلومات (برنامج
واتس اب) ،إال أن المحكمة عدلت من وصف التهمة التي أسندتها لها النيابة العامة ،وجاء في قرار
المحكمة (لما كان برنامج الواتس اب من البرامج التي تستخدم بواسطة الهاتف حصرا ً وهو ارتباط
بين شاااخصاااين أو أكثر يحدد المرسااال والمرسااال إلي دون أن يتاب لآلخرين غير المعنين بأرساااال

 1حكم المحكمة االتحاديا العليا ،الطعن رقم  010لسنة  ،2107الدائرة الجزائية ،جلسة الثالثاء الموافي  /0أبريل.2107
 2مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض ،الدائرة الجزائية ،الطعن رقم  335لسنة  ،2105جلسة
.2105/01/5
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الدخول على البرامج وتبادل المعلومات الواردة في شأن في ذلك شأن الرسائل النصية ومن ثم فإن
إسااااتخدام برنامج الواتس اب في السااااب يندرج ضاااامن الجرائم بالمادة  0/314من قانون العقوبات
وتخرج من نطاق التجريم الوارد بالمادة  81من المرساااااااوم بقانون ساااااااالف الذكر) ،إال أن النيابة
العامة نعت الحكم المطعون في بالخطأ في تطبيي القانون حينما عدل تهمة الساااب بواساااطة الواتس
اب كوسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى اعتبرها جريمة سب بواسطة الهاتف.1
وتعقيبا ً على الحكم سااااااالف الذكر ،نرى بأن المشاااااارن أخطاء في تطبيي القانون ،حيث أن
الواتس اب يعتبر وسااااااايلة من وساااااااائل تقنية المعلومات ،ساااااااواء في جريمة االعتداء على الحياة
لألشااخاص أو في جريمة السااب والقذف الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،وبمعنى
آخر يعتبر الواتس و سيلة من و سائل تقنية المعلومات في الجرائم المرتكبة في قانون مكافحة جرائم
تقن ية المعلو مات ،وال يو جد تبرير ل هذا الخ طأ إال أن المحك مة أرادت التخلص من أح كام العقوبة
الشااااديدة والصااااارمة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،حيث إن معظم األحكام 2الصااااادرة
تعتبر الواتس اب وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إال الحكم سالف الذكر.
وفي خالصة الموضون ،تلعب األجهزة اإللكترونية دور كبير وأساسي في أرتكاب جريمة
االعتداء على خصااوصااية األشااخاص ،فقد تكون األجهزة أداة الرتكاب الجريمة كاسااتخدام الهاتف
المحمول المزود بالكاميرا في التقاط صااورة الغير ،وقد تكون األجهزة بيئة للجريمة الحتوائها على
البرامج التي من خالل يتم االعتداء على خصااوصااية األشااخاص ،ويكون ذلك بتحميل البرامج على
أجهزة الهاتف أو الحاسب ارلي ،وعلى سبيل المثال يعتبر السناب شات هو الوسيلة المستخدمة في
التقاط صاااورة الغير وتعديلها وحلظها أو نشااارها وليس الهاتف المحمول ،وعلي ال يمكن اساااتخدام

 1حكم المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  203لسنة  ،2103الدائرة الجزائية ،جلسة األثنين /20مايو.2103/
 2من االحكام القضائية التي اعتبرت الواتس اب وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما جاء في حكم المحكمة االتحادي العليا رقم 093
لسنة  2100في الدائرة الجزائية بالشارقة والتي تتلخص وقائعة بأن النيابة العامة أسندت جريمة سب المجني عليها بما يخدش
اعتباره بأللاظ السب وكان ذلك في رسالة بعث بها إلي عن طريي برنامج التواصل االجتماعي (الواتس اب).
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برنامج بدون جهاز في االعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص ،والعكس صاااحي فيمكننا اساااتخدام
الجهاز دون البرامج في ارتكاب الجريمة.

ال طسب الثانا :أسباب أباحة اال ت ال سى خصوصية األاخاص
على الرغم من أن الحي في حرمة االعتداء على خصااااااوصااااااية األشااااااخاص من الحقوق
اللصيقة ،والتي يحرص المشرن على حمايتها بشتى الطرق إال أن هذا الحي ليس مطلقا ً ويرد علي
بعض االسااتثناءات المحدده بالقانون ،وعلي يجوز انتهاك هذه الحرمة أوالً لتحقيي مصاالحة العدالة،
ولكن البد من توافر شااااروط وإجراءات وضاااامانات محددة حتى ال يتم االعتداء على خصااااوصااااية
األشخاص ،ثانيا ً على الرغم أيضا ً من أن الحي في حرمة االعتداء على خصوصية األشخاص من
الحقوق اللصيقة باإلنسان ،والتي ال يجوز التنازل عنها ،إال أن يكون لرضاء صاحب الحي أثر في
انتلاء الجريمة.1
وعناادمااا جرماات المااادة  80من قااانون مكااافحااة جرائم تقنيااة المعلومااات االعتااداء على
خصااوصااية األشااخاص اشااترطت بأن يتم االعتداء بغير األحوال المصاارب بها قانوناً ،وعلي توجد
حاالتين يساام بها التعدي على حرمة االعتداء على خصااوصااية األشااخاص ،يتمثل الساابب االول
في تصري القانون بالتعدي ،ويتمثل الثاني برضاء المجني علي بالتعدي:

الفرع األول :تصريح القانون (ص ور أذن قضائا)
من المهام التي تدخل في نطاق أداء الواجب وا ستعمال ال سلطة ،التن صت على االت صاالت
التليلونية واألحاديث الخاصااااة الشاااالوية التي تتم بواسااااطة أجهزة الساااالطة وفقا إلجراءات قانونية،
ويترتب عليها إباحة االعتداء على خصوصية األشخاص إلعتبارها عمالً قانونيا ً.2

 1د.محمد رشاد القطعاني ،المرجع السابي ،ص .030
 2د.يوسف الشيخ يوسف ،المرجع السابي ،ص .303
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أوالً :تعريف اإلذن بضبط و راقبة ال راسالت وال حا ثات الاخصية
يقصااااااد بصاااااادور األذن من الناحية اللغوية "الموافقة على الشاااااايء بعد العلم ب  ،وأذن ل
بالشاايء ،أي أباب الشاايء وأجازه ل  ،أما من الناحية االصااطالحية "هو تلويض يصاادر من ساالطة
التحقيي المختصاااة إلى أحد مأموري الضااابط القضاااائي ،مخوالً إياه إجراء الضااابط والمراقبة الذي
تختص ب تلك السلطة".1

ثانياً :طبيعة األذن ب راقبة ال راسالت وال حا ثات
ومن الجاادير بااالااذكر بااأن ا البااد من التطرق إلى بعض األمور المتعلقااة بطبيعااة األذن،
والمتعلي بالجهة المختصة ،والجرائم موضون اإلذن ،وتسبيب اإلذن ،والمدة الزمنية لإلذن:
 -1الجهة ال ختصة بص ور اإلذن بالضبط وال راقبة
نصت المادة  15من قانون االجراءات الجزائية اإلماراتي رقم ( )35لسنة  0888على أن
"لعضاااااااو النيابة العامة أن يلتش المتهم وال يجوز ل تلتيش غير المتهم أو منزل غير منزل إال إذا
اتض من أمارات قوية أن حائز ألشياء تتعلي بالجريمة ،ويجوز ل بموافقة النائب العام أن يضبط
لدى مكاتب البريد جميع المكاتب والرساااااااائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق
جميع البرقيات ،وأن يراقب ويسااااجل المحادثات بما في ذلك الساااالكية والالساااالكية متى اسااااتوجبت
مقتضيات التحقيي ذلك".2
وملاد هذا النص أن يحي لعضاااااااو النيابة العامة بموافقة النائب العام بأن يضااااااابط ما لدى
مكاتب البريد جميع المكاتبات والرساااااااائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات ،وأن يراقب
ويسجل المحادثات السلكية والالسلكية متى استوجبت مقتضيات التحقيي ذلك.

 1أ.طارق عبده المعمري ،المرجع السابي ،ص .325
 2المادة معدلة بموجب القانون رقم ( )29لسنة 2115م .
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وفي هذا الصااادد قضااات محكمة تمييز دبي بأن " من المقرر وفي ما تقضاااي ب المادة 15
من قانون اإلجراءات الجزائية أن اإلذن بمراقبة المحادثات السلكية والالسلكية يقتضي صدوره من
النيابة العامة وموافقة النائب العام مساااااابقا ً قبل اتخاذ اإلجراء وإال كان باطالً ،إال أن من المقرر أن
هذا البطالن غير متعلي بالنظام العام لتعلقة بمصلحة الخصوم ،فمتى تم التسجيل برضائة الصري
أو الضمني فال يقبل من التحدى ببطالن استنادا ً الى ما تنص علي المادة ساللة البيان" .1وملاد هذا
الحكم بضرورة صدور أذن من النيابة العامة وموافقة النائب العام مسبقاً.
وفقا ً لما يراه الباحث ،فإن كان من األجدر لو أن تكون ساااااالطة إصاااااادار األمر بالضاااااابط
والمراقبة بيد القاضاااي ،أي بعد اطالعة على مالبساااات القضاااية والبحث في جدية ضااابط ومراقبة
المراسااالت والمحادثات الشااخصااية ،وذلك لخطورة اإلذن بمراقبة وضاابط المراسااالت والمحادثات
الشااخصااية من االعتداء عليها ومساااسااها بأي شااكل من األشااكال ،وترجع علة ذلك بما للنيابة العامة
من سلطة تقديرية مطلقة في المراقبة والضبط دون التحري عن جدية األسباب التي تستدعي انتهاك
حرمة الحياة الخاصة لألشخاص.
 -2الجرائ

وضوع اإلذن بالضبط وال راقبة

وفقا ً لنص المادة ( )15من قانون االجراءات الجزائية االتحادي ،يتض لنا بأن المشرن لم
يتطرق إلى نوعية الجرائم التي يحي للنيابة العامة مراقبتها وضاابطها تسااجيلها ،وعلي أعطى الحي
للنيابة العامة بمراقبة المراسالت والمحادثات وتسجيلها أيا ً كانت نون الجريمة المرتكبة.
وما يسااااااتلاد ضاااااامنا ً من نص المادة ( )15من قانون اإلجراءات الجزائية ،بأن المشاااااارن
اشترط شرطا ً موضوعياً ،وهو أن تكون الجريمة قد وقعت فعالً إلصدار اإلذن بالضبط والمراقبة،
حي ث نصااات المادة على "  ...متى اساااتوجبت مقتضااايات التحقيي ذلك" ،ويعني ذلك بأن تكون ثمة

 1د.محمد رشاد القطعاني ،المرجع السابي ،ص .051-009

67

جريمة تجري النيابة العامة تحقيي بصااااددها ،وعلي إذا صاااادر اإلذن لمجرد التخمين لقيام الجريمة
أو ألي سبب مهما كان غير متعلي بقضية التحقيي ،وقع هذا اإلذن باطالً.1
أما بهذا الخصااوص ،فمن األجدر لو أن المشاارن اإلماراتي اقتصاار اإلذن بمراقبة وضاابط
األحاديث بجرائم محددة ومعينة ،فعلى سااااااابيل المثال كان من األوفي لو اقتصااااااارها على الجنايات
وبعض الجن التي تنطوي على خطورة إجرامية بالغة.
 -3تسبيب اإلذن الصا ر بالضبط وال راقبة
من الضاامانات القانونية المهمة تساابيب اإلذن الصااادر بالضاابط والمراقبة ،اإل أن المشاارن
في المادة ( )15من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لم يلزم ذلك ،وإنما استلزم بأن يكون اإلذن
بالضاااابط والمراقبة في حالة اسااااتوجبت مقتضاااايات التحقيي ذلك ،ويسااااتلاد ضاااامنا ً أن يكون اإلذن
ضااااروريا ً وجديا ً لخدمة أغراض التحقيي ،والغرض من أكتشاااااف الحقيقة ،2ونظرا ً لخطورة اإلذن
الصااادر بالضاابط والمراقبة واالعتداء على خصااوصااية األشااخاص ،نرى بضاارورة تساابيب اإلذن
بالمراقبة والضبط ،بحيث يمكن من خالل التسبيب معرفة األسباب الجدية والوقوف على مقتضيات
التحقيي.
 -4تح ي ال ة الز نية لإلذن بالضبط وال راقبة
جاء نص المادة ( )15من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي خالية من تحديد أي مدة
زمنية يتم خاللها مراقبة وتسجيل وضبط األحاديث والمراسالت ،فالمشرن يسم بالضبط والمراقبة
إلى ما ال نهاية .ووفقا ً لما نراه شخصياً ،ينبغي على المشرن بأن يحدد المدة الزمنية التي يتم من
خاللها مراقبة األحاديث الشخصية والمراسالت ،بحيث يتم تحديد المدة وفقا ً لمقتضيات ومعطيات
أي على سبيل المثال في الجنايات تكون المدة  21يوم قابلة لتجديد لمده مماثلة ،وفي الجن مدة 31

 1أ.طارق عبده المعمري ،المرجع السابي ،ص .370
 2أ.طارق عبده المعمري ،المرجع السابي ،ص .373
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يوم قابلة لتجديد لمدة مماثلة ،وعلي لن يتم التمادي في االعتداء على خصوصية األشخاص حتى
وأن كان من قبل سلطة قضائية.

الفرع الثانا :رضال صاحب الحق بالتع ي
وفقا ً للقاعدة العامة واألصل القانوني ال يعتد برضاء المجني علي في ارتكاب الجرائم،
فرضاء المجني علي ليس سببا ً لالباحة حتى ولو علا المجني علي عن الجاني ،نظرا ً إلى أن القانون
الجنائي يحمي مصال المجتمع ،ولكن هناك حاالت رأى المشرن إلرادة المجني علي أثرا ً من حيث
إباحة الجريمة ،ويكمن أساس اإلباحة في أن االعتداء ينصب على مصال خاصة بالمجني علي  ،مما
ال يمتد الضرر إلى المجتمع في شي لو سم لللرد بحرية التصرف في  ،فمسألة رضاء المجني علي
ال تثار في كل الجرائم.1
ويرجع ظهور هذا المبدأ صراحة في قانون العقوبات اإلماراتي ،حيث اعتبر رضاء المجني
علي باالعتداء على حرمة حيات الخاصة سببا الباحة الكشف عن الخصوصية ،ونصت المادة ()312
من قانون العقوبات االماراتي على " :يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة
الخاصة أو العائلية لألفراد وذلك بأن ارتكب أحد األفعال ارتية في غير األحوال المصرب بها قانونا ً
أو بغير رضاء المجني علي  ."...وملاد هذا النص بأن المشرن يشترط العتبار اللعل من قبيل
االعتداء على الحياة الخاصة أن يقع االعتداء بغير رضاء المجني علي .
ومن الجدير بالذكر بأن المشرن في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،جرم االعتداء
على حرمة الحياة الخاصة لألشخاص في غير األحوال المصرب بها قانوناً ،وعلي يمكن اعتبار
رضاء المجني علي سبب من أسباب اإلباحة في االعتداء على خصوصية األشخاص حتى وأن لم
ينص عليها صراحة كما فعل المشرن في قانون العقوبات.

 1د.ممدوب خليل بحر ،المرجع السابي ،ص .333-337
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وترجع علة ذلك لوحدة الحي المحمي في المادتين ،وقد يسااتلاد ضاامنا ً من نص المادة بأن
رضااااااء المجني يعد ساااااببا ً من أساااااباب اإلباحة ،حيث يعتبر االعتداء على حرمة الحياة الخاصاااااة
لألشاااااااخاص من الحقوق اللصااااااايقة للمجني علي  ،ومن ثم يحي ل التنازل عن حق برضااااااااه على
االعتداء على حرمة حيات الخاصة.
وتقتضي الدراسة التطرق إلى تعريف رضاء المجني علي وشروط صحة رضاء المجني علي :

أوالً :تعريف رضال ال جنا سيه
لم يحدد القانون تعريف الرضاء ،ولكن يمكن استخالصة من صحة شروط وبيان من ل
الصلة في إصدارة واألثار المترتب علي .
وعلى الرغم من ذلك ،هناك بعض المحاوالت اللقهية لتعريف رضاء المجني علي  ،فيمكن
تعريف الرضااااااء بأن " االتجاه الصاااااحي لإلرادة المعترف بها قانونا ً نحو قبول فعل االعتداء على
المصاالحة التي يحميها القانون ،ويشااترط في هذه اإلرادة علمها التام بما صاادر في شااأن الرضاااء"،
كماا عرفا البعض ارخر باأنا " اإلعالن اللردي عن اإلرادة الاذي يعبر عن تناازل شاااااااخص عن
مصااااااالحت التي يحميها القانون والتي يخول القانون حي التصااااااارف فيها" ،ويذهب رأي آخر إلى
تعريف الرضاااااء بأن " حالة نلسااااية إرادية تتعلي بمن ل الحي في الرضاااااء ،يعبر عن قبول لللعل
المتراضي علي في النطاق الذي يحدده القانون ،وإذن لمن انصرف إلي الرضاء بأن يلعل ذلك".1
ومن وجهة نظر الباحث يمكن تعريف الرضااااااء في مجال الدراساااااة بأن "إرادة صااااااحب
الحي المعتدى علي –المجني علي  -بالتنازل عن المعتدي –الجاني  -على حرمة حيات الخاص
قبل وقون فعل اإلعتداء أو أثناء وقوع  ،بشاااكل صاااري أو ضااامني مما يؤدي إلى إباحة المسااااس

 1د.محمد رشاد القطعاني ،المرجع السابي ،ص .223-227
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بااالحي والغاااء الحمااايااة الجنااائيااة الموضاااااااوعيااة واالجرائيااة لجريمااة االعتااداء على حرمااة الحياااة
الخاصة".

ثانياً :اروط صحة رضال ال جنا سيه
حتى يحقي الرضاااااء نتائجة القانونية والمتمثلة في أباحة المساااااس أو االعتداء على حرمة
الحياة الخاصة لألشخاص ،البد من توافر مجموعة من الشروط والمتمثلة فيما يلي:
 -1أن يص ر الرضال ن ال جنا سيه نفسة وبأرا ه سسي ة

ا يعيبها

يعتبر المجني علي في مجال بحثنا ودراستنا هو صاحب الحديث أو الصورة التي تم التقاطها
أو نشرها ،وعلي هو وحده من يملك الموافقة على قيام الغير بالحصول على أحاديثة الخاصة أو
السماب بالتقاط صوره ونشرها ،وعلي ال يجوز للغير أن يسم رخر بالتقاط صورة للمجني علي
أو استراق السمع على محادثات الخاصة مهما كانت العالقة والصلة التي تربط بينهم ،حتى وأن
كانت عالقة زوجية أو أبوية أو مهنية ،1ومن األمثلة على ذلك بأن تستأجر الزوجة شخص يراقب
زوجها وتسم ل بالتقاط صوره مع امرأة آخرى في أحد البارات ،أو أن يقوم رب العمل بتكليف
شخص الستراق السمع على المحادثات الشخصية لموظلت .
ووفقا ً لهذا الشرط يتعين خلو إرادة المجني علي مما يعيبها ،فاإلرادة المعيبة ال يعتد بها
ال قانون ،فإذا كان المجني علي ضحية إكراه أو غلط أو تدليس ،فما يصدر عن رضائ نتيجة ذلك
يتجرد من القيمة القانونية.2

 1د.محمد رشاد القطعاني ،المرجع السابي ،ص .231
 2د.محمود نجيب حسني ،المرجع السابي ،ص .240
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 -2يجب أن يكون الرضال سابقا ً أو عاصرا ً لفعل اإل ت ال سى حر ة الحياة الخاصة
يجب أن يصدر الرضاء في وقت سابي على اإلجراء الماس بالحي في حرمة الحياة الخاصة،
أو معاصرا ً ل  ،فإذا كان سابي علي يجب أن يظل قائما ً حتى يرتكب فعل االعتداء على حرمة الحياة
الخاص.1
إال أن يثار التساؤل عن مدى تحقي الرضاء الالحي على وقون الجريمة ،فهل يعتد بالرضاء
الالحي على وقون الجريمة؟
ينعقد إجمان اللقة والقضاء على أن ال تأثير لرضاء الالحي على أركان الجريمة ،وبالتالي
الرضاء الالحي ال ينلي قيام الجريمة ،2وفي مجالنا بحثنا نجد أن المشرن اإلماراتي وكذلك المصري
بأن ال يعتد بالرضاء الالحي وترجع علة ذلك ألن المشرن اإلماراتي لم يشترط لتحريك الدعوى
العمومية شكوى المجني علي كما فعل في جرائم السب والقذف ،فالبد أن يقترن رضاء المجني علي
باللعل الذي أتاه الجاني ،فإذا كان رضاء المجني علي الحقا ً فإن يعتبر مجرد صل عن الجاني ال
يملك فرد من األفراد ،فالعلو يقع من سلطة الدولة صاحبة الحي في العقاب ،وكل ما يملكة المجني
علي بعد وقون الجريمة وتحقي أركانها مجرد التنازل عن حق في التعويض المدني الناش عن
ارتكاب الجريمة.3
 -3أن يكون الرضال صريحا أو ض نيا
يعني الرضاء الصري بصلة عامة اإلفصاب في صورة مباشرة يأللها الناس عن إرادة
التصرف في مصلحة يحميها القانون ،وعلي فإن الرضاء الصري هو النموذج األمثل للرضاء على
المساس بحرمة الحياة الخاص ،فهو ليس في حاجة لظروف أو مالبسات أخرى تثبت وجوده.4

 1د.محمود نجيب حسني ،المرجع السابي نلسة .ص .240
 2د.آدم عبالبديع ،المرجع السابي ،ص .333
 3د .محمد رشاد القطعاني ،المرجع السابي ،ص .234 -235
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ويكون الرضا صريحا ً إذا صدرت موافقة صريحة من صاحب الحي بسماب االعتداء على
حرمة حيات الخاصة ،ويتم ذلك عن طريي القول أو الكتابة أو اإلشارة أو اإليماء بالراس أو المبايعة
باأليدي ،أما الرضاء الضمني يكون اذا قبل شخص تصويره دون اعتراض من  ،غير أن السكوت
ال يعد رضاء في كل االحوال ،فالسكوت ال يكون وسيلة تعبير إال أذا أحاطت ب ظروف واضحة
باألضافة إلى أرادة حقيقية ومدركة ومميزة خالية من أي خوف أو تهديد أو عيب .1ووفقا ً لما يراه
الباحث ،فالبد أن يكون الرضاء صري وواض منعا ً لدخول في مشكالت أخرى تؤدي إلى التوسع
في تطبيي قاعدة رضاء المجني علي .
ومن ناحية أخرى لم يتطلب المشاااااارن اإلماراتي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أو في قانون العقوبات افراغ الرضاااء في شااكل معين ،إال أن بعض التشااريعات تشااترط بأن يكون
الرضاااااااء مكتوبا ً تلاديا ً للمنازعات التي قد تثور بين الجاني والمجني علي في وجود الرضاااااااء من
عدمة ،على أن لما كانت الخصاوصاية من أهم الخصاائص الذاتية لإلنساان وجب التأكد من صادور
الرضاء حقيقة وهو األمر الذي يقتضي بضرورة صدور الرضاء مكتوبا ً.2
تعتبر إلزامية كتابة الرضاااااااء من قبيل المبالغة الذي ال يمكن تبرريها في كل االحوال ،فقد
يصدر الرضاء شلاهة ومع ذلك يكون واضحا ً ال يعترية أي شك وال يتسرب إلي غموض أو لبس،
كما أن هناك بعض المناسااابات الخاصاااة والتي ال تسااام من ظروف الحال بإجراء كتابة لرضااااء
صااااحب الحي بالتقاط صاااورت أو تساااجيل حديث أو رضااااه بنشااار أخباره ،وبعبارة أخرى فإن هذا
الشااااااارط قد ال يكون مقبوالً من الناحية العملية ،فالمهم في كل األحوال يكمن في معرفة ما إذا كان
الرضاء قد صدر أم ال بصرف النظر عن الشكل الذي يلرغ في .3

 1د.ممدوب خليل بحر ،المرجع السابي ،ص .302
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بعد التطرق إلى الرضااااء الصاااري والرضااااء الضااامني ،قد يثار التسااااؤل عن الرضااااء
الملترض فهل يعتد بالرضاء الملترض أم ال؟
يمكن تعريف الرضاااااء الملترض بأن وجود ظروف مادية معينة أو ربط بين األشااااخاص
يمكن اسااتخالص الرضاااء منها حتى ولو لم تقم على ذلك براهين ولكن يسااتشااف منها على أي حال
وجود الرضاء فعالً.1
وتطبيقا على قانون العقوبات االماراتي ،فقد نص المشاااارن على حالة يكون فيها الرضاااااء
ملترضاااااااا بقوة القانون في المادة  312والتي نصااااااات على أن " :يعاقب الحبس والغرامة كل من
اعتداء على حرمة الحياة الخاصاااااة-0 ...اساااااتراق السااااامع أو ساااااجل أو نقل عن طريي جهاز من
األجهزة أيا ً كان نوع محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريي الهاتف أو أي جهاز آخر-8 ،
التقط أو نقل بجهازأيا ً كان نوع صورة شخص في مكان خاص ،فإذا صدرت األفعال المشار إليها
في الحالتين الساااااابقتين أثناء اجتمان على مسااااامع أو مرأى من الحاضااااارين في ذلك اإلجتمان فإن
رضاء هؤالء يكون ملترضاً".
ومن الجدير باالنتباه بأن المشرن لم يتطرق إلى الشرط الملترض في قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات في المادة ( ،)80وعلي ال يمكن التوسع وتطبيق في المادة ساللة الذكر ،وحسنا ً ما
فعل المشااارن بهذا الخصاااوص ،حيث أن المشااارن أراد حماية الحياة الخاصاااة لألشاااخاص من أدنى
اعتداء عليها ،فالكثير من االجتماعات تحمل في طياتها خصاااااوصااااايات ،ويمثل الشااااارط الملترض
توساااعا ً وفرصاااة ثمينة لإلعتداء عليها ،فليس كل إجتمان يقع على مسااامع أو مرأى من الحاضااارين
يمكن أن يباب اإلطالن علي وانتهاك خصوصيت أو نشره.

 1د.محمد رشاد القطعاني ،المرجع السابي ،ص .233
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 -4أن يكون الرضال خاصا ً و ح ا ً
يشاااترط في الرضااااء في جرائم االعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص بأن يكون محددا ً،
بمعنى آخر يكون المجني علي عارفا ً بحدود رضاه ،فإذا رضا الشخص نشر أخبار وصور ل وتم
تعديل ومعالجة أحاديثة أو صورت بقصد التشهير أو اإلساءة ،فال يعد الشخص متنازالً عن حق .1
فقاعدة الرضاااااء في مجال إباحة االعتداء على الحياة لألشااااخاص ،تطلب تلساااايره تلساااايرا ً
ضاايقاً ،فرضاااء صاااحب الشااأن بالتجسااس على حرمة الحياة الخاصااة ال يليد الرضاااء بنشاار ما يتم
التوصل إلي من خصوصيات ،بل البد من رضاء آخر يتعلي بالكشف عن هذه الخصوصيات.2
وكذلك فأن رضاء صاحب الحي بالتقاط صورت  ،ال يتضمن رضاء أخر بنشرها أو كشلها
أو تعديل أو معالجتها ،وعلي يجب أن يكون الرضاااااء محددا ً باألفعال التى رضااااى صاااااحب الحي
المساس بخصوصيتها.

 1د .آدم عبدالبديع ،المرجع السابي ،ص .337
 2د .محمد رشاد القطعاني ،المرجع السابي ،ص .200
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الفصل الثانا :الركن ال عنوي والجزال الجنائا لجرائ اال ت ال سى خصوصية
األاخاص
يضم الركن المعنوي العناصر النلسية للجريمة ،ويقصد بذلك أن الجريمة ليست فقط كيان
مادي خالص قوام اللعل وآثاره ولكن باإلضااااافة إلى ذلك لها كيان نلسااااي ،ويمثل الركن المعنوي
األصاااول النلساااية لماديات الجريمة والسااايطرة النلساااية عليها ،وللركن المعنوي أهمية أسااااساااية في
النظرية العامة فاألصل ال يمكن أن تتحي الجريمة بغير الركن المعنوي.1
أما العقوبة تمثل رد اللعل االجتماعي ازاء الجريمة والمجرم ،وعلي من ثبتت مسااااااائوليت
عن ارتكاب الجريمة ينبغي أن يعاقب أو ينزل علي التدابير االحترازية.2
وعلي سوف نقسم هذا اللصل إلى مبحثين كالتالي:
المبحث األول :الركن المعنوي لجرائم االعتداء على خصوصية األشخاص
المبحث الثاني :الجزاء الجنائي على أرتكاب جرائم االعتداء على خصوصية األشخاص

ال بحث األول :الركن ال عنوي لجرائ اال ت ال سى خصوصية األاخاص
ت هي
وفقا ً للقواعد العامة ،تتكون الجريمة من ركن مادي متمثل بالقيام بلعل أو االمتنان عن فعل
مجرما ً قانوناً ،باألضااافة إلى ذلك يجب توافر ركن معنوي أي قصااد جنائي سااواء ارتكبت الجريمة
بالعمد أو الخطأ.
وقااد تطرقاات المااادة  32من قااانون العقوبااات اإلماااراتي على مكونااات الركن المعنوي
للجريمة ونصت على أن " :يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ.

 1د.محمود نجيب حسني ،المرجع السابي ،ص .503
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ويتوفر العماد باإتجااه إرادة الجااني إلى أرتكااب فعال أو االمتناان عن فعال متى كاان هاذا
االرتكاب أو االمتنان مجرما ً قانونا ً وذلك بقصااااد إحداث نتيجة مباشاااارة أو أية نتيجة أخرى مجرمة
قانونا ً يكون الجاني قد توقعها.
ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بسبب خطأ اللاعل سواء أكان هذا الخطأ إهماالً
أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشاااااااا ً أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائ أو األنظمة أو
األوامر".
وتطبيقا ً على صااور جريمة االعتداء على خصااوصااية األشااخاص الواردة في المادة ()80
من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتخذ الركن المعنوي صاااااااورة القصاااااااد الجنائي رغم أن
المشاارن اإلماراتي لم يصاارب بتطلب القصااد ،إال أن يسااتلاد من طبيعة األفعال التي تقوم بها صااور
جريمة االعتداء على خصوصية األشخاص ،وأيضا ً استخالصا ً من تعريف المشرن لهذه الجريمة
بأنها " اعتداء على حرمة الحياة الخاصاااة" ،إذ االعتداء يتطلب ويلترض القصاااد وعلي تعد جريمة
عمدية ال تقوم على الخطأ.1
ولقد أكد القضاااااء اإلماراتي على ذلك في الطعن رقم  052لساااانة  8102الخاص بتجريم
االعتداء بالتصوير" حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تجريم اللعل المسند إلى
المتهم هو أن كان قد تعمد وقصد االعتداء على خصوصية المجني علي واتج بلعل ذلك إلى تعمد
االعتداء على خصااوصااية الشااخص الذي كان حاضاارا َ عندما قام بتصااوير الواقعة ذلك أن الجريمة
في هذه الحال ال تقوم إال على القصااااااد الجنائي وهي جريمة عمدية فهل كان المتهم قاصاااااادا ً بلعل
االعتداء أو انتهاك خصوصية المجني علي ".2

 1عبر المشرن اللرنسي صراحة في المادة ( ) 0-224من قانون العقوبات اللرنسي الجديد عن ضرورة توافر القصد الجنائي في هذه
الجريمة على عكس المشرن المصري والمشرن اإلماراتي –أ .طارق عبده المعمري ،المرجع السابي ،ص.214
 2حكم المحكمة االتحاديا العليا ،الطعن رقم  054لسنة  ،2103الدائرة الجزائية ،جلسة األثنين الموافي /7مايو.2103/
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ويقصاااااد بالجريمة العمدية اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب النشااااااط اإلجرامي وإلى تحقيي
النتيجة المترتبة علي  ،مع علم بهما وبكافة العناصااااااار التي يتطلبها القانون لقيام وتحقي الجريمة،
ويتض من ذلك بأن القصد الجنائي أما ان يكون قصد عام ويتكون من عنصرين هما العلم واالرادة
أو قصااد جنائي خاص يتكون من عنصاارين العلم واإلرادة باألضااافة إلى عنصاار ثالث وهو الباعث
على ارتكاب الجريمة.1

القص الجنائا العا :
ويمكن تعريف القصاااااد الجنائي العام بأن علم بعناصااااار الجريمة واردة متجهة إلى تحقيي
هذه العناصر أو إلى قبولها.2
وملاد هذا التعريف بأن القصد الجنائي يتكون من عنصرين هما:
العس  :ويقصد ب العلم بموضون الحي المعتدي علي اذا لكل حي موضوعة ،والذي يتطلب
أن تتحي في شاااااروط معينة ومحددة ليساااااتجمع صااااالة الحي ،ويكون محال لالعتداء الذي يقع علي
وينبغي على الجاني أن يكون عالما ً بذلك.3
اإلرا ة :وتعني اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب النشااااااااط اإلجرامي ،وإلى تحقيي النتيجة
المادية المترتبة على السالوك الذي يقوم ب الجاني ،ويتحقي القصاد الجنائي متى اتجهت اإلرادة الى
تحقيي السااااااالوك في الجرائم التي ال تتطلب نتيجة معينة وتتحي الجريمة بمجرد اتيان الجاني اللعل
المجرم قانونا ً ،4كما هو الحال في جرائم االعتداء على خصااااوصااااية األشااااخاص الواردة في المادة
 80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،حيث تقوم الجريمة بمجرد إتجاه إرادة الجاني للقيام
بالتقاط الصور أو استراق السمع حتى وأن لم تحدث نتيجة معينة جراء هذا اللعل.
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القص الجنائا الخاص:
يتكون القصاااد الجنائي الخاص من عنصاااري العلم واإلرادة باإلضاااافة إلى عنصااار ثالث،
وهو عنصر الباعث أو الغرض على أرتكاب الجريمة.
ويقصاااااااد بالباعث العامل النلساااااااي أو القوة الدافعة الي تحرك أرداة الجاني نحو ارتكاب
الجريمة ،1واأل صل ال يعتد الم شرن اإلماراتي بالباعث سواء كان شريلا ً أو خ سي ساً ،وتطبيقا ً على
ذلك نصاات المادة  41من قانون العقوبات االماراتي على " :ال يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة
مالم ينص القانون على ذلك".
واساااتثناء من هذا األصااال يعتد المشااارن بالباعث على ارتكاب بعض الجرائم ويطلي علي
بالقصد الخاص ،وغالبا ً ما يعبر المشرن عن القصد الخاص بعبارة (اضرارا َ أو مع سوء القصد أو
بقصد اإلساءة).2
فهل المشاااارن يتطلب القصااااد الجنائي العام أم القصااااد الجنائي الخاص في صااااور جريمة
االعتداء على خصاااااااوصاااااااية األشاااااااخاص الواردة في المادة  80من قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات؟
وعلي سااوف نتطرق لألجابة عن هذا التساااؤل في المطالب األربع لكل صااورة من صااور
االعتداء على خصوصية األشخاص كارتي:

ال طسب االول :الركن ال عنوي لستجري ال تعسق بال حا ثات واالتصاالت
تعتبر جريمة االعتداء على المحادثات واالتصاااالت سااواء باسااتراق الساامع أو االعتراض
أو تسااااجيل أو نقل أو بث أو إفشاااااء محادثات أو اتصاااااالت أو مواد صااااوتية أو مرئية من الجرائم
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العمدية ،ويأخذ الركن المعنوي فيها صااااورة القصااااد الجنائي العام ،الذي يقوم على عنصااااري العلم
واإلرادة.
العس  :يلزم أن يعلم الجاني وقت ارتكاب النشاااااااط اإلجرامي بأن يتنصاااااات أو يعترض أو
يسااجل أو ينقل أو يبث أو يلشااي محادثات أو اتصاااالت أو مواد صااوتية أو مرئية ،باسااتخدام شاابكة
معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو أحدى وسااااائل تقنية المعلومات ،كما يلزم علم الجاني بأن
يرتكب النشااااااط في غير االحوال المصااااارب بها قانون أي بدون تصاااااري القانون وبدون رضااااااء
المجني علي  ،وكذلك يلزم علم بأن ما يقوم ب من تنصااات وتساااجيل وغيره يمثل مسااااس واعتداء
على خصوصية ارخرين.
اإلرا ة :تتحقي اإلرادة باتجاه إراة الجاني إلى اسااااتراق الساااامع واالعتراض والتسااااجيل أو
نقل أو بث المحادثات أو االتصاااالت أو المواد الصااوتية أو المرائية ،باسااتخدام شاابكة معلوماتية أو
نظام الكتروني أو وسااااااايلة من وسااااااااائل تقنية المعلومات ،كما تتج إرادة الجاني إلى المسااااااااس
بخصوصية األشخاص واالعتداء عليها بالحصول على الحديث أو نقل .
يترتب على ذلك أن ال يعاقب من يستمع أو يسجل أو ينقل الحديث بطريقة اإلهمال أو عدم
التبصااار أو التقصاااير مهما كان جسااايما ،وتطبيقا ً على ذلك ال تقع الجريمة أذا نساااى جهاز تساااجيل
ملتوب فساااااااجل محادثة دارت في مكان خاص دون أن تتج إرادت إلى هذا اللعل ،كما ال تقوم
الجريمة إذا التقط شااخص محادثة تيللونية عرض اا ً دون أن تتج إرادت إلى ذلك ،نتيجة عن تشااابك
الخطوط الناجم عن عيوب شاااااابكة االتصاااااااالت ،وذلك النعدام عنصااااااري القصااااااد الجنائي (العلم
واإلرادة) في هذه الحاالت.1
البمما ممث :ال يعتااد المشااااااارن اإلماااراتي بااالباااعااث على جريمااة االعتااداء على المحااادثاات
واالتصاااااالت ،ولم ينص ولم يسااااتثنى هذه الجريمة من القواعد العامة ،وعلي تقوم الجريمة بمجرد
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العلم باسااااتراق الساااامع أو التنصاااات او أي فعل من أفعال االعتداء على المحادثات واالتصاااااالت
واتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة.

ال طسب الثانا :الركن ال عنوي لستجري ال تعسق بالصور
تعتبر جريمة التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو ك شلها أو ن سخها أو
االحتلاظ بها من الجرائم العمدية ،ويتخذ الركن المعنوي فيها صاااااورة القصاااااد الجنائي العام ،الذي
يقوم على عنصري العلم واإلرادة.
العس  :يجب أن يعلم الجاني بالعناصر الذي يتضمنها النموذج القانون للجريمة ،أي أن يعلم
الجاني وقت ارتكاب النشاااااااط اإلجرامي بأن يلتقط أو يعد أو ينقل أو يكشااااااف أو ينسااااااخ أو يحتلظ
صااااااورة الغير ،باسااااااتخدام شاااااابكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو أحدى وسااااااائل تقنية
المعلومات ،كما يلزم علم الجاني بأن يرتكب النشاط في غير االحوال المصرب بها قانون أي بدون
تصااااري القانون وبدون رضاااااء المجني علي  ،وكذلك يلزم علم بأن ما يقوم ب من التقاط صااااور
وغيره يمثل مساس واعتداء على خصوصية ارخرين.
اإلرا ة :تتحقي اإلرادة باتجاه إراة الجاني إلى األفعال الم حددة في المادة  8/80من قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتقاط صااااور الغير أو أعداد صااااور إلكترونية ،باسااااتخدام شاااابكة
معلوماتية أو نظام الكتروني أو وسااااااايلة من وساااااااائل تقنية المعلومات ،كما تتج إرادة الجاني إلى
المساس بخصوصية األشخاص واالعتداء عليها.
لذا ال تقوم الجريمة ممن يترك ساااااااهوا ً جهاز التصاااااااوير أو البث التللزيوني او الكمبيوتر
ملتوحا ً في مكان خاص فينقل صاااااااورة شاااااااخص في هذا المكان ،وكذلك ال تقع الجريمة على من
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يصاااااااور من الخارج منزالً أثريا ً قديما ً يطل على الطريي العام فيلتقط دون علم صاااااااورة مالك
داخل .1
ومن األحكام القضاااااائية بهذا الخصاااااوص ،الطعن رقم  052لسااااانة  8102والذي تتلخص
وقائع بأن النيابة العامة أسااااااندت إلى الطاعنة أنها بتاريخ  8102/3/8اعتدت على خصااااااوصااااااية
المجني علي بأن التقطت صاورة ل وذلك بأساتخدام وسايلة تقنية المعلومات (ساناب شاات) في غير
األحوال المصرب بها قانونا ً وقضت محكمة كلباء االبتدائية االتحادية حضوريا ً بحبس المتهمة لمدة
شااهر واحد عن التهمة المسااند إليها مع وقف تنليذ العقوبة لمدة ثالث ساانوات ،ولم ترضااى المحكوم
عليها بهذا الحكم وطعنت علي باالسااتئناف وقضاات محكمة االسااتئناف بقبول االسااتئناف شااكالً وفي
الموضون بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المستأنلة بالغرامة  5111درهم ،إال أن النيابة طعنت
في الحكم وطلبت رفض ا  ،وجاء في قرار المحكم "ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن نلت أن
تكون قد تعمدت تصاااوير الشااااكي وإنما كانت تصاااور أحد البروشاااورات في مقر عملها وأن وجود
الشاااااكي بالصااااورة كان فجأة وأنها قامت بمساااا الصااااورة بعد ذلك ولم تقم بنشاااارها ،وكان الحكم
المطعون ف ي والمؤ يد للحكم االب تدائي قد انتهى إلى إدا نة ال طاع نة دون ب حث هذا ا لد فان واكتلى
الحكم بقول "وكانت المحكمة تطمئن ألقوال الشاااااااااهدين المذكورين والمؤيدة بأقوال المتهمة بأن
صااورة الشاااكي ظهرت لديها في هاتلها المتحرك وتلتلت عن قولها بأن ذلك مصااادفة أثناء التقاطها
صااورة –البروشااور -وأنها مسااحت الصااورة مباشاارة ألن جاء مرس االً ولكون يتناقض مع ما جاء
بأقوال الشاهدين المذكورين.
وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون في ال يكلي لحمل قضااائ  ،فضااالً عن أن جاء
قاصاااااارا ً عن بيان أركان الجريمة وتوافر القصااااااد الجنائي فيها ،وجاءت عبارات معماة مبهمة مما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صاااااااحة اساااااااتظهار أدلة الثبوت بكافة أركانها المادية والمعنوية
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وصاااحة تطبيي القانون على وجه الصاااحي مما يصااام الحكم بالقصاااور في التسااابيب واللسااااد في
االستدالل بما يوجب نقض مع اإلحالة دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن".1
وملاد هذا الحكم بأن المحكمة نقضااااااات الحكم لعدم توافر القصاااااااد الجنائي لجريمة التقاط
صاااااااورة الغير الواردة في المااادة ( )8/80من قااانون مكااافحااة جرائم تقنيااة المعلومااات ،حيااث أن
الجريمة ال تقوم إال على القصد الجنائي وهي جريمة عمدية ولم تكن المتهمة قاصده بلعلها االعتداء
وانتهاك خصوصية المجني علي .
البا ث :ال عبرة بالباعث أو الغرض على ارتكاب هذه الجريمة ،وذلك على النحو الذي
تقدم بشأن الجريمة السابقة.

ال طسب الثالث :الركن ال عنوي لستجري ال تعسق بالنار
تعتبر جريمة نشااار األخبار والصاااور الواردة في المادة  80من قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات من الجرائم العمدية ،ويت خذ الركن المعنوي فيها القصاااااااد الجنائي العام ،ويتحقي بتوافر
عنصري العلم واإلرادة.
العس  :يلزم أن يعلم الجاني وقت ارتكاب النشااااااط اإلجرامي بأن ينشااااار أخبار أو صاااااور
إلكترونية أو صاااااااور فوتوغرافية أو مشاااااااااهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى ولو كانت
صااااحيحة وحقيقية ،باسااااتخدام شاااابكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو أحدى وسااااائل تقنية
المعلومات ،كما يلزم علم الجاني بأن يرتكب النشاط في غير االحوال المصرب بها قانون أي بدون
تصري القانون وبدون رضاء المجني علي  ،وكذلك يلزم علم بأن ما يقوم ب من نشر يمثل مساس
واعتداء على خصوصية ارخرين.
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اإلرا ة :تتحقي إراة الجاني إلى إذاعة ونشاااااار األخبار أو الصااااااور سااااااواء اإللكترونية أو
اللوتوغرافية أو مشااااااهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات شاااااخصاااااية حتى ولو كانت صاااااحيحة،
باساتخدام شابكة معلوماتية أو نظام الكتروني أو وسايلة من وساائل تقنية المعلومات ،كما تتج إرادة
الجاني إلى المساس بخصوصية األشخاص واالعتداء عليها.
البا ث :ال عبرة بالباعث أو الغرض في ارتكاب هذه الجريمة ،فيسااااااتوي أن يكون باعث
الجاني الحاق األذى بالمجني علي عن طريي التشهير أو أبتزازه للحصول على المال أو الحصول
على مغنم مادي أو معنوي.1

ال طسب الرابع :الركن ال عنوي لستجري ال تعسق بتع يل أو عالجة األحا يث أو الصور
تعتبر جريمة تعديل ومعالجة التسااجيل أو الصااور أو المشاااهد من الجرائم العمدية كما هو
الحال في الجرائم السابقة ،إال أنها تختلف عن الجرائم السابقة بأن الركن المعنوي فيها يتخذ صورة
القصد الجنائي الخاص ،الذي يقوم على ثالثة عناصر (العلم واإلرادة والباعث).
العس  :يجب أن يعلم الجاني وقت ارتكاب النشااااااط اإلجرامي بأن فعل أو سااااالوك يشاااااكل
تعديالً ومعالجة لتسااجيل أو صااوره أو مشااهد ،باسااتخدام نظام معلومات إلكتروني أو أحدى وسااائل
تقنية المعلومات ،كما يلزم علم الجاني بأن يرتكب النشاط في غير االحوال المصرب بها قانون أي
بدون تصاااااااري القانون وبدون رضااااااااء المجني علي  ،وكذلك يلزم علم بأن ما يقوم ب من تعدي
ومعالجة يمثل انتهاك واعتداء على خصوصية ارخرين أو التشهير أو اإلساءة لهم.
اإلرا ة :تتحقي إراة الجاني في هذه الجريمة إلى القيام بالتعديل أومعالجة تسجيل أو صورة
أو مشااهد ،باسااتخدام نظام الكتروني أو وساايلة من وسااائل تقنية المعلومات ،كما تتج إرادة الجاني
إلى المساس بخصوصية األشخاص واالعتداء عليها أو إلى التشهير أو اإلساءة إلى الغير.
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البا ث :وفقا ً للقاعدة العامة ال يعتد المشااااااارن بالباعث ،واساااااااتثنا ًء من هذه القاعدة اعتد
المشااااااارن بالباعث في المادة  80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أرتكاب جريمة
تعديل ومعالجة تسااجيل أو صااورة أو مشااهد ،ونصاات المادة ساااللة الذكر على أن " :يعاقب بالحبس
أو الغرامة  ...كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني أو أحد وسائل تقنية المعلومات ،إلجراء أي
تعديل أو معالجة على تسااجيل أو صااورة أو مشااهد ،بقصااد التشااهير أو اإلساااءة إلى شااخص آخر أو
االعتداء على خصوصيت أو انتهاكها".
لذلك تعد هذه الجريمة ذات قصااد جنائي خاص ،أي تتمثل "بقصااد التشااهير أو اإلساااءة إلى
شاااخص آخر ،أو االعتداء على خصاااوصااايت أو انتهاكها" كما جاء صاااراحةً في نص المادة سااااللة
الذكر.
ولقد تطرقت المادة ( )0من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تعريف اإلساءة على
أنها " :كل تعبير معتمد عن أي شااخص أو كيان يعتبره الشااخص العادي مهيئا ً أو ماس اا ً بشاارف أو
كرامة ذلك الشخص أو الكيان".
أما التشااااهير فلم يتطرق إلى تعريلة المشاااارن اإلماراتي إال أننا يمكن تعريلة بهذا الصاااادد
على أن (هو إظهار الشاااخص بصاااورة شااانيعة ومسااائية وفضاااح على المال ،عن طريي تعديل أو
معالجة أحاديثة أو صورة والمساس بحيات الخاصة وانتهاكها).1
وعلي ال تقوم هذة الجريمة إال بتوافر القصاااااااد الجنائي الخاص ،والمتحقي بالعلم واإلرادة
والباعث المتمثل باإلسااااااءة أو التشاااااهير على أرتكاب الجريمة ،ويساااااتوي أن يرتكب الجاني اللعل

 1من الجدير بالذكر بأن المشرن اإلماراتي اعتبر التشهير أو اإلساءة قصد جنائي خاص في جريمة تعديل ومعالجة التسجيل أو الصور
أو المشاهد أما المشرن السعودي اعتبر التشهير واإلساءة جرائم قائمة بذاتها وجرمها في المادة ( )3من نظام مكافحة جرائم تقنية
المعلومات ،ونصت المادة على أن ":يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف لاير ،أو بإحدى هاتين
العقوبتين ،كل شخص يرتكب أيا ً من الجرائم المعلوماتية ارتية ً-0 ... :المساس بالحياة الخاصة عن طريي إساءة استخدام الهواتف
النقالة المزودة بالكاميرا ،أو ما في حكمها-5 ،التشهير بارخرين وإلحاق الضرر بهم ،عبر وسائل تقنيات المعلومات المختللة".
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بدافع إلحاق الضاااارر المادي أو المعنوي للمجني علي  ،أو ابتزازه من أجل مصااااال خاصااااة أو أي
دوافع آخر.
ومن الجدير بالذكر بأن جريمة نشااااااار المونتاج الواردة في قانون العقوبات اللرنساااااااي في
المادة ( ،)2-882لم تشااااترط توافر قصااااد جنائي خاص لدى الجاني ،فهي جريمة عمدية تقوم على
الق صد الجنائي العام (العلم واإلرادة) ،وعلي اذا انتلى الق صد الجنائي العام انتلت الجريمة في حق ،
فإذا قام شاااخص بنشااار المونتاج مختلف عمن قام بإخراج بنلسااا  ،وهو غير عالم بأن األمر يتعلي
بمونتاج ،فال يكون اللاعل محالً للعقاب لعدم توافر القصد الجنائي لدى الجاني.1
ومن وجهة نظرنا نتلي مع المشاااااارن اإلماراتي عندما تطلب القصااااااد الجنائي الخاص في
جريمة تعديل أو معالجة األحاديث أو الصاااااور ،حيث أن المشااااارن ميزها عن باقي جرائم اإلعتداء
على خصااوصااية األشااخاص وشاادد من عقوبتها برفع مدة الحبس وقيمة الغرامة ،كما ساانذكر الحقا
في المبحث الثاني الخاص بالعقوبة.

ال بحث الثانا :الجزال الجنائا سى أرتكاب جرائ اال ت ال سى خصوصية األاخاص
ت هي وتقسي :
تعرف العقوبة بأنها المقابل لللعل الذي جرم القانون بهدف إيالم المحكوم علي عن طريي
االنتقاص من حريت أو حقوق أو مصاااااااالح  ،2كما تعرف بأنها الجزاء الذي يقرره القانون ويوقع
القاضي على الجاني الرتكاب جريمة ويتناسب معها ،فالعقوبة جزاء مقابل ضرر وتكاف خطأ ،فال
عقوبة مالم ترتكب جريمة وتتوافر فيها جميع أركانها.3

 1نصت المادة ( )3/224على ":يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها ثالثمائة ألف فرنك ،كل من أذان بأية وسيلة عمدا ً مونتاجا ً
للصوت بالكلمات أو الصور لشخص ما بدون رضائ  ،وذلك إذا لم يظهر واضحا ً أن األمر يتعلي بمونتاج ولم يذكر ذلك صراحة"
–أ.طارق عبده المعمري ،الحماية الجنائية للحي في حرمة المراسالت والمحادثات الشخصية ،المرجع السابي ،ص .233
 2د.محمد محرم محمد د.خالد محمد المهيري ،المرجع السابي ،ص.030
 3د.محمود نجيب حسني ،المرجع السابي ،ص .720
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ولقد تطورت النظرة إلى العقوبة الجنائية ولم تعد مجرد جزاء يتسااااااام بالمشاااااااقة وااليالم،
فأصاابحت العقوبة في مدلولها الحديث وساايلة اجتماعية لعالج بعض حاالت االنحراف ،وينظر إلى
توقيعها جساااااااامة الجريمة وطبيعة المجرم ومدى ما يحتاج إلي من عالج وإصاااااااالب ،األمر الذي
يقضاااااااي أن تحل محلها أو يقف إلى جانبها بعض التدابير االحترازية أو الجنائية لوقاية و حماية
المجتمع من خطورة بعض اللئات.1
وعلي سااوف نتطرق في هذا المبحث إلى أحكام العقوبة والتدابير الجنائية لجريمة االعتداء
على خصوصية األشخاص من خالل المطالب التالية:
المطلب األول :العقوبات األصلية لجرائم االعتداء على خصوصية األشخاص
المطلب الثاني :العقوبة التكميلية لجرائم اإلعتداء على خصوصية األشخاص
المطلب الثاني :التدابير الجنائية لجرائم االعتداء على خصوصية األشخاص

ال طسب األول :العقوبة األصسية لجرائ اال ت ال سى خصوصية األاخاص
ت هي :
تختلف العقوبة التي يقررها القانون بإختالف الجريمة المرتكبة ،حيث تختلف في ما بينها
من حيث مقدار جسامتها وطبيعتها ومدتها ومدى أهميتها كجزاء للجريمة.2
وما يهمنا في هذا ال صدد تق سيم العقوبات األ صلية التعزيرية إلى عقوبات متعلقة بالجنايات
وهي (اإلعدام أوالسااااجن المؤبد أوالسااااجن المؤقت أو الغرامة) ،أما عقوبات الجن متمثلة (بالحبس
أو الغرامة) ،وعقوبات المخاللات هي (الحجز أو الغرامة) ،3ولذلك تختلف مدة الساااجن عن الحبس

 1د.محمد محرم محمد د.خالد محمد المهيري ،المرجع السابي ،ص.251
 2د.محمود نجيب حسني ،المرجع السابي ،ص.733
 3المادة ( ) 44من قانون العقوبات اإلماراتي نصت على ":العقوبات األصلية هي  ...ب.عقوبات تعزيرية وهي :اإلعدام ،السجن
المؤبد ،السجن المؤقت ،الحبس ،الحجز ،الغرامة"...
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عن الحجز حسااااااااب نون الجريمة المرتكبة ،كما تختلف الغرامة بإختالف نون الجريمة المرتكبة
سواء كانت جناية أو جنحة أو مخاللة.
وتعتبر جريمة االعتداء على خصااااوصااااية األشااااخاص الواردة في المادة ( )80من قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
وعرف المشاااارن الحبس في قانون العقوبات اإلتحادي في المادة ( )28على أن  " :الحبس
هو وضااااع المحكوم علي في إحدى المنشااااتت العقابية المخصااااصااااة قانونا ً لهذا الغرض وذلك لمدة
المحكوم بها.
وال يجوز أن يقل الحد األدنى للحبس عن شاااااااهر وال أن يزيد حده األقصاااااااى على ثالث
ساااانوات مالم ينص القانون على خالف ذلك" ،وملاد ذلك بأن الحبس عقوبة سااااالب لحرية المحكوم
علي  ،وحدد المشرن حدها األدني بشهر وحدها األقصى بثالث سنوات.
أما الغرامة فقد تطرق لها قانون العقوبات اإلماراتي في المادة ( )10على أنها " :هي إلزام
المحكوم علي أن يدفع للخزينة المبل المحكوم ب  ،وال يجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم وال أن
يزيد حدها األقصاااى على مليون درهم في الجنايات وثالثمائة ألف درهم في الجن  ،وذلك كل ما لم
ينص القانون على خالفة".1
وعلي تثار بعض التساؤالت التي يجب التطرق إلى أجابتها وهي:
هل المشااااااارن في المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على عقوبة
واحدة لجميع صور اإلعتداء على حرمة الحياة الخاصة لألشخاص أم نص على عقوبات مختللة ؟
وهل المشرن حدد مدة الحبس وقيمة الغرامة لعقوبة االعتداء على حرمة الحياة الخاصة لألشخاص

1

تعتبر المادة ( )70معدلة بمرسوم القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  ،2104وكان النص قبل التعديل ":عقوبة الغرامة هي إلزام
المحكوم علي أن يدفع للخزينة المبل المحكوم ب  ،وال يجوز أن تقل الغرامة عن مائة درهم وال أن تزيد حدها األقصى على مائة
ألف درهم في الجنايات وثالثين ألف درهم في الجن وذلك كل مالم ينص القانون على خالف ".
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في المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟ وهل المشااااااارن التزام بالغرامة المقررة
في قانون العقوبات للمعاقبة على الجن أم نص على خالف ذلك؟
من الجدير بالذكر أن الم شرن نص على عقوبات مختللة لجرائم االعتداء على خ صوصية
األشااخاص ،حيث أن مدة الحبس وقيمة الغرمة تختلف بإختالف صااور االعتداء ،ولإلجابة عن هذه
التساااؤالت سااوف نتناول أوالً عقوبة الحبس والغرامة بالنساابة لجرائم االعتداء المتعلقة بالمحادثات
واالتصااااااالت والمتعلقة بالتصاااااوير والمتعلقة بالنشااااار كونها متشاااااابهة في العقوبة المقررة ،وثانيا ً
التطرق إلى العقوبة المقررة لتعديل ومعالجة التسجيل أو الصور أو المشاهد.

الفرع األول :العقوبة األصسية ال قررة لتجري ال تعسق بال حا ثات واالتصاالت والتجري
ال تعسق بالصور والتجري ال تعسق بالنار
جرم المشااارن االعتداء على حرمة الحياة الخاصاااة لألشاااخاص ،باساااتخدام نظام معلومات
إلكتروني أو وساايلة من وسااائل تقنية المعلومات أو شاابكة معلوماتية ،وحدد األفعال التي من شااأنها
تمثل اعتداء وهي االعتداء على المحادثات واالتصاالت (باستراق السمع أو االعتراض أو التسجيل
أو النقل أو البث أو األفشاء) ،كما جرم االعتداء على التصوير (بالتقاط صور الغير أو أعداد صور
إلكترونية أو نقلها أو كشااالها أو نساااخها أو االحتلاظ بها) ،كذلك جرم (نشااار األخبار أو الصاااور أو
المشااااهد أو التعليقات أو البيانات أو المعلومات وحتى لو كانت حقيقية وصاااحيحة) ،وحدد المشااارن
عقوبة واحدة ومتشاااابهة لكل اإلعتداءات الساااابقة بالحبس و الغرامة أو هاتين العقوبتين ونص على
ذلك في اللقرة األولى من نص المادة ( )80من قانون مكاف حة جرائم تقنية المعلومات على أن" :
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ساااتة أشاااهر والغرامة التي ال تقل عن مائة وخمساااين ألف درهم وال
تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني ،أو
أحدى وسائل تقنية المعلومات في االعتداء على خصوصية شخص في غير األحوال المصرب بها
قانونا ً بإحدى الطرق التالية:
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 -0ا ستراق ال سمع ،أو أعترض ،أو ت سجيل ،أو نقل ،أو بث أو إف شاء محادثات أو ات صاالت
أو مواد صوتية أو مرئية.
 -8التقاط صاااور الغير أو إعداد صاااور إلكترونية أو نقلها أو كشااالها أو نساااخها أو االحتلاظ
بها.
 -3نشاار أخبار أو صااور إلكترونية أو صااور فوتوغرافية أو مشاااهد أو تعليقات أو بيانات أو
معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية"...
وعلية يمكن تقيسم العقوبة إلى الحبس والغرامة أو أحدى هاتين العقوبتين:

الحبس
حدد المشااااااارن الحد األدنى لعقوبة الحبس في المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات على أن  " :يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ساااااااتة أشاااااااهر "...في جريمة االعتداء على
المحادثات واالتصاالت ،وجريمة االعتداء على الصور ،وجريمة نشر األخبار والصور.
وملاد ذلك بأن القاضااي ملزم بأن ال ينزل عن الحد األدنى المقرر بسااتة أشااهر ،ول ساالطة
تقديرية في تطبيي الحد األعلى للحبس وفقا ً للقاعد العامة ،والتي تقضي بأن ال تزيد مدة الحبس عن
ثالث سنوات ،ومعنى ذلك بأن الم شرن قد ترك للقا ضي سلطة تقدير الحد األعلى للعقوبة المناسبة
بحسب ما يراه من ظروف ومالبسات الواقعة بحيث ال تزيد عن ثالث سنوات.

الغرا ة
حددت المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحد األدنى والحد األعلى
للغرامة في جرائم االعتداء على المحادثات واالتصاااااالت وجرائم االعتداء على التصااااوير وجرائم
النشاااااار ،ونصاااااات على أن ..." :والغرامة التي ال تقل عن مائة وخمسااااااين ألف درهم وال تجاوز
خمسمائة ألف درهم  ،"...وملاد ذلك بأن المشرن خرج عن القواعد العامة التي حددت الغرامة في
الجن بأنها ال تقل عن ألف درهم وأن ال تزيد عن ثالثمائة ألف درهم ونصااات على خالف ذلك في

91

المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،فحددت الحد األدني ب مائة وخمساااااااين ألف
درهم والحد األعلى بخمسمائة ألف درهم.
وتعتبر الغرامة في هذه الجرائم عقوبة أصاالية غير نساابية ،1حيث يحدد القاضااي مبلغها في
حدود السلطة المخولة ل  ،أي بين الحدين األدنى واألعلى اللذين يقررهما القانون.
ومن أهم المالحظااات على عقوبتي الحبس والغرامااة الورادة في المااادة ( )80من قااانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
أوالً :تعتبرعقوبة الحبس والغرامة أشااد مما كان ينص عليها القانون الملغي رقم ( )8لساانة
 8112في المادة ( 2)2والمتعلقة بتجريم التنصاااااات أو االلتقاط أو االعتراض على ما هو مرساااااال،
حيث كان الحد األدنى للحبس يخضاع للقواعد العامة أي شاهر ،كما رفع من قيمة الغرامة بأ ضعاف
أضعاف ما كانت تخضع ل في السابي وفي القواعد العامة والمحددة بأن ال تقل عن ألف درهم وأن
ال تزيد عن ثالثمائة ألف درهم حتى وصااااااال حدها األدنى من مائة وخمساااااااون ألف درهم وحدها
األعلى خمسااااااامائة ألف درهم ،فإن الحد األدنى للغرامة المذكور في نص المادة ( )80من قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات يدخل ضااااااامن نطاق الغرامة في الجن وفي القواعد العامة إال أن
الحد األقصى تم رفع إلى خمسمائة ألف درهم.
ثانياً :اما بالنسبة لعقوبة تجريم نشر أخبار أو صور ،خلف المشرن الجديد عقوبة الحبس
وزاد الحد األدنى للغرامة عما كانت علي في القانون الملغي ،حيث نصااااااات المادة  02من قانون
مكااافحااة جرائم تقنااة المعلومااات الملغي على أن " :كاال من اعتاادى على أي من المبااادئ أو القيم

 1الغرامة النسبية هي التي يرتبط مقدارها بضرر الجريمة أو فائدتها ،أي يتم تحديد مبل الغرامة على الربط بين وبين الضرر اللعلي
أو االحتمالي للجريمة أو بين وبين اللائدة التي حققها الجاني بارتكاب الجريمة وأراد تحقيقها –انظر د.محمود نجيب حسني ،المرجع
السابي ،ص .315
 2تنص المادة ( )3من القانون رقم ( )2لسنة  2114في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ":كل من تنصت أو التقط أو اعترض
عمداً ،بدون وج حي ،ما هو مرسل عن طريي الشبكة المعلوماتية أو أحد وسائل تقنية المعلومات ،يعاقب بالحبس أو الغرامة أو
بأحدى هاتين العقوبتين".
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األساارية أو نشاار أخبار أو صااور تتصاال بحرمة الحياة الخاصااة أو العائلية ...يعاقب بالحبس مدة ال
تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ثالثاً :للقاضي سلطة تقديرية في توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معا ً أو توقيع إحدهما فقط،
وبمعنى آخر للقا ضي سلطة بأن يطبي عقوبة الحبس والغرامة معا ً أو يكتلي بالحبس دون الغرامة،
أو يكتلي بالغرامة دون الحبس ،وهذا الخيار كان يسااري على القانون الملغي رقم ( )8لساانة 8112
في المواد ( )2و ( )02كما يسري ارن على القانون الجديد.

الفرع الثانا :العقوبة األصسية ال قررة لستجري ال تعسق بتع يل أو عالجة األحا يث أو الصور
اساااتحدث المشااارن اإلماراتي في المادة ( /80اللقرة الثانية) من قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات رقم ( )5لساااانة  8108جريمة االعتداء على خصااااوصااااية األشااااخاص بتعديل ومعالجة
التساااجيل أو الصاااور أو المشااااهد ،ونصااات المادة على " :كما يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سااانة
واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسااااااون ألف درهم وال تجاوز خمساااااامائة ألف درهم أو
بإ حدى هاتين العقوبتين ،كل من اسااااااات خدم ن ظام معلو مات إلكتروني ،أو أ حدى وسااااااااا ئل تقن ية
المعلومات ،إلجراء أي تعديل أو معالجة على تسااااجيل أو صااااورة أو مشااااهد ،بقصااااد التشااااهير أو
اإلساءة إلى شخص آخر ،أو االعتداء على خصوصيت أو انتهاكها".
وعلي تنقسم العقوبة المقررة إلى الحبس والغرامة:

الحبس
حدد المشااارن عقوبة تعديل ومعالجة التساااجيل أو الصاااور أو المشااااهد بالحبس مدة ال تقل
ساانة واحدة وفي ما ورد في نص المادة ساااللة الذكر ،وملاد ذلك بأن المشاارن حدد الحد األدنى لهذه
الجريمة بأن ال تقل عن سنة أما الحد األقصى فلم يتطرق ل المشرن ،لذلك يخضع للقواعد العامة،
أي ال يزيد عن ثالث سنوات وفقا ً للمادة ( )28من قانون العقوبات.
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الغرا ة
تطرقت المادة ( /80اللقرة الثانية) إلى عقوبة الغرامة كعقوبة أصاالية غير نساابية ،ونصاات
على ..." :والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسااااون ألف درهم وال تجاوز خمساااامائة ألف درهم
 ،"...وعلى الرغم من أن الجريمة جنحة إال أن المشااااااارن جعل الحد األدنى للغرامة الواردة في
المادة ( /80اللقرة الثانية) ال تقل عن مائتين وخمسااااون ألف درهم أي تدخل ضاااامن نطاق الغرامة
المقررة للجن وفقا ً للقواعد العامة بحيث ال تزيد عن ثالثمائة ألف درهم ،إال أن المشااارن في المادة
( /80اللقرة الثانية) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تجاوز الحد األقصى للغرامة المقررة
للجن وفي القواعد العامة بحيث جعلها تصل إلى خمسمائة ألف درهم.
وللقاضااي ساالطة تقديرية في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة ،أو تطبيي عقوبة الحبس
واالكتلاء بها ،أو تطبيي عقوبة الغرامة وحدها ،فالقاضااي ينظر إلى ظروف ومالبسااات ووقائع كل
قضية ويختار ما يناسبها من عقوبة.

الرأي الاخصا
ومن وجهة نظرنا نرى بأن المشاااارن بال بعض الشاااايء في جعل الحد األدنى للحبس مدة
سااتة أشااهر وتحديد الغرامة بحيث ال تقل عن مائة وخمسااون ألف درهم وال تتجاوز خمساامائة ألف
درهماااأ أو الحكم باااأحااادى هااااتين العقوبتين ،في الجرائم المتعلقاااة بااااالعتاااداء على المحاااادثاااات
واالت صاالت وفي الجرائم المتعلقة بالت صوير وفي الجرائم المتعلقة بالن شر ،وكذلك بال في الت شديد
على عقوبة تعديل ومعالجة التسااجيل أو الصااور أو المشاااهد وجعل الحد األدنى ساانة والغرامة التي
ال تقل عن مائتين وخمسااااون ألف درهم وال تزيد عن خمساااامائة ألف درهم أو الحكم بأحدى هاتين
العقوبتين.
حيث يعتبر تحديد مدة العقوبة وقيمة الغرامة عنصااار أسااااساااي في كل عقوبة ،فال تتصااور
هذه العقوبة بغير مدة تمتد خاللها وال قيمة تقدر لها ،ولمدة العقوبة وقيمة الغرامة دوران ،دور
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قانوني مبناه أنها تحدد جسااااامة العقوبة ،اذا بقدر ما تطول المدة وتزيد قيمة الغرامة تزداد جسااااامة
الجريمة ،ودور عقابي يقتضاااااااي أن تكون المدة والقيمة كافية لتحقي العقوبة وظيلتها في التأديب
والتهذيب والتأهيل ،وتقتضااي المصاالحة العامة في أال تطول مدة العقاب وال تزيد قيمة الغرامة إلى
ما يجاوز المدى المتطلب لتحقيي هذة الوظيلة.1
لذلك نرى بأن تحديد المشاارن مدة الحبس وقيمة الغرامة لجرائم االعتداء على خصااوصااية
األشااخاص ال تتناسااب مع جسااامة االعتداءات التي تمس وتنتهك حرمة الحياة الخاصااة لألشااخاص،
ونرد على من يرى بأن العقوبة غير مبالغا ً فيها بأن مدة الحبس وقيمة الغرامة الورادة في قانون
العقوبات اإلماراتي بشكل عام كافية لتحقيي الردن والزجر ،فحبذ لو أن المشرن سار على ما سار
علي قانون العقوبات في تحديد قيمة الغرامة بأنها ال تقل عن ألف درهم وال تزيد عن ثالثمائة ألف
درهم ،وأن تكون عقوبة الحبس من شهر إلى ثالث سنوات وفي القواعد العامة.

وقف تنفيذ العقوبة
يقصد بوقف تنليذ العقوبة منع المحكوم علي من عقوبة سالبة للحرية ،إذ يعلي تنليذ العقوبة
فور صدور الحكم بها على شرط واقف خالل فترة يحددها القانون ،فإذا ارتكب المحكوم علي ذات
الجريمة خالل فترة الوقف المحكوم بها ،يلغى هذا اإليقاف وتنلذ العقوبة المشااااااامولة بالوقف مع
العقوبة الجديدة المقضي بها.
أعطى المشرن سلطة وقف تنليذ العقوبة وفقا ً لنص المادة ( )23من قانون العقوبات والتي
نصااااات على " :للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسااااابية أو بالحبس مدة ال تزيد على
ساانة أن تأمر في الحكم بوقف تنلذ العقوبة إذا رأت من أخالق المحكوم علي أو ماضااية أو ساانة أو
الظروف التي ارتكااب فيهااا الجريمااة مااا يبعااث على االعتقاااد بااأن ا ال يعود إلى أرتكاااب جريمااة
جديدة ،"...ويمكن استمداد هذا المبدأ وتطبيق على جرائم اإلعتداء على خصوصية األشخاص

 1د.محمود نجيب حسني ،المرجع السابي ،ص .777
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وتطبيقا ً لذلك الحكم في القضااية التي تتلخص وقائعها بأن المتهم قام بنسااخ صااورة المجني
عليها (زوجت ) ونشاااارها حيث حكمت المحكمة األبتدائية بتاريخ  8105/01/81بحبس المتهم لمدة
ساااتة أشاااهر مع األمر بوقف تنليذ العقوبة لمدة ثالث سااانوات تبدأ من اليوم الذي يصاااب في الحكم
نهائيا ً ،وأيدت محكمة االساااااااتئناف الحكم بعد ان اسااااااائنل المحكوم علي والنيابة العامة بتاريخ
.1،8105/08/03
ولذلك نجد بأن المشاارن في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على عقوبات تتساام
بالصاااااااارمة والشااااااادة ،وما ذلك إال رغبة من في توفير أكبر قدر لحماية حرمة الحياة الخاصاااااااة
لألشاااخاص من االعتداء عليها أو انتهاكها ،ورغم ذلك نرى بأن العقوبة مبالغا ً فيها خصاااوصاااة بما
يخص الغرامة.

الاروع
يعرف الشااااااارون بأن البدء في تنليذ فعل بقصاااااااد أرتكاب جري مة إذا أوقف أو خاب أثره
ألساااااااباب ال دخل إلرادة الجاني فيها ،كما يعد بدءا ً في التنليذ ارتكاب فعل يعتبر في ذات جزءا ً من
األجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي إلي حاالً ومباشرة ،أما مجرد العزم على ارتكاب
الجريمة واألعمال التحضرية لها ال تعتبر شروعا ً إال إذا نص القانون على خالف ذلك.2
وعلي يثار التسااااؤل ،هل المشااارن اإلماراتي يجرم الشااارون على أرتكاب جرائم االعتداء
على حرمة الحياة الخاصاااااااة الواردة في المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أم
يكتلي بالعقاب على الجريمة التامة فقط؟

 1إال أن المحكوم علي طعن بطريي النقض هو والنيابة العامة على الحكم في  ،2104/0/02وقررت المحكمة نقض الحكم وإحالت
لما يعيبة من عدم رد المحكمة المختصة على الرد على الدفان الجوهري المطروب –انظر حكم رقم  09لسنة  ،2104جلسة رقم
2104/2/01
 2المادة ( )30من قانون العقوبات اإلماراتي.
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من المعلوم أن جرائم اإلعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص المنصاااوص عليها في المادة
( )80من قااانون مكااافحااة جرائم تقنيااة المعلومااات تعتبر جنحااة ،ومن ثم ال عقاااب على الجن إال
بنص ،1وهو ما نصاااااااات علي المادة ( )41من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن" :
يعاقب المشاارن على الشاارون في الجن المنصااوص عليها في هذا المرسااوم بقانون بنصااف العقوبة
المقررة للجريمة التامة".
وبناء على ذلك ،يعد وضااااع جهاز تصاااانت السااااتراق الساااامع الزوج على زوجت  ،فال يتم
االساااتمان لتعطل الجهاز شاااروعا ً في جريمة حرمة االعتداء على المحادثات واالتصااااالت الواردة
في المادة ( )80من قان ون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،ويعاقب الجاني بنص العقوبة المقررة
في المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وخالصاااة ما سااابي التطرق إلي عقوبة جريمة االعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص هي
الحبس أو الغرامة المحدده في نص المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو أحدى
هاتين العقوبتين ،باأل ضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في الم صادرة والحكم بالتدابير الجنائية التي قد
تكون وجوبية أو جوازية كما سنتطرق لها في المطلب التالية.

ال طسب الثانا :العقوبات التك يسية لجرائ اإل ت ال سى خصوصية األاخاص
يمكن تعريف العقوبة التكميلية بأنها عقوبة ثانوية ال يمكن الحكم بها بملردها بل البد من
وجود عقوبة أخرى أصااالية ،وترتبط العقوبة التكميلية بنون معين من الجرائم وال توقع إال اذا نطي
بها القاضاااي وتدخل في نطاق سااالطت التقديرية ،ويرجع في نصاااوص القانون في جواز أو وجوب
توقيعها ،ومن األمثلة عليها عقوبة المصادرة.2

 1نصت المادة ( ) 34من قانون العقوبات اإلماراتي على ":يحدد القانون الجن التي يعاقب على الشرون فيها وكذلك عقوبة هذا
الشرون".
 2د.هدى حامد قشقوش ،شرب قانون العقوبات القسم العام ،دار النهضة العربية ،2101 ،ص .335-330
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ال صا رة
يقصااااد بالمصااااادرة نزن مال –تم ضاااابط – جبرا ً عن صاااااحبة وتؤل ملكيت إلى الدولة،
وتنق سم الم صادرة إلى م صادرة عامة وم صادرة خا صة ،والم صادرة العامة ترد على جميع أموال
الشااااخص ،إال أن هذا النون من المصااااادرة ال يطبي وفقا ً لحظرة في الدسااااتور اإلماراتي في المادة
( )38والتي تنص على " :المصادرة العامة لألموال محظورة ،وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة
إال بناء على حكم قضاااائي ،وفي األحوال المنصاااوص عليها في القانون" ،أما المصاااادرة الخاصاااة
فهي التي ترد على مال معين.1
تطرقاات المااادة ( )28من قااانون العقوبااات اإلماااراتي إلى وجوب المصااااااااادرة في جميع
الجرائم ونصاااااااات على أن " :تحكم المحكمة عند الحكم باإلدانة بمصااااااااادرة األشاااااااياء واألموال
المضبوطة التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محالً لها أو التي تحصلت
من الجريمة ،فإذا تعذر ضبط أيا ً من تلك األ شياء أو األموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها،
وذلك كل دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية".2
كما نصاااااااات المادة ( )40من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن  " :مع عدم
اإلخالل بحقوق الغير حساااااااني النياة يحكم في جميع األحوال بمصااااااااادرة األجهزة أو البرامج أو
الوساااااائل المساااااتخدمة في أرتكاب أي من الجرائم المنصاااااوص عليها في هذا المرساااااوم بقانون أو
األموال المتحصلة منها."...
وتطبيقا ً لذلك تعتبر المصادرة في جرائم اإلعتداء على خصوصية األشخاص بشكل خاص
والجرائم الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشاااااااكل عام عقوبة تكميلية وجوبية ،أي

 1د.غنام محمد غنام ،شرب قانون العقوبات االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى ،سنة  ،2113ص .003
 2تم تعديل المادة ( )32من قانون العقوبات اإلماراتي وفي المرسوم بقانون رقم ( )7لسنة  2104والتي كانت تنص على ":للمحكمة
عند الحكم باإلدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة األشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي
كان من شأنها أن تستعمل فيها ،وذلك كل دون إخالل بحقوق ارخرين حسني النية.وإذا كانت األشياء المذكورة من التي يعد صنعها
أو استعمالها أو حيازت ها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذات وجب الحكم بالمصادرة في جميع األحوال ولو لم تكن األشياء
ملكا ً للمتهم" ،وملاد ذلك بأن المصادرة قد تكون جوازية وقد تكون وجوبية قبل التعديل.
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يجب على القاضاااااي الحكم بمصاااااادرة الوسااااايلة المساااااتخدمة في أرتكاب الجريمة عند الحكم بإدانة
الجاني على أرتكاب أحدى جرائم اإلعتداء على خصاااااوصاااااية األشاااااخاص الواردة في نص المادة
( )80من قانون م كاف حة جرائم تقن ية المعلو مات ،وإال اعتبر حك م معي باً ،وي جب على المحك مة
األعلى من تصحي الحكم أن لم يصب حكم بات.
وترد المصادرة على األجهزة أوالوسائل المستخدمة في أرتكاب الجريمة ،حيث أن القانون
يكاف جرائم تقنية المعلومات واشااااااترط اسااااااتخدام الوساااااايلة اإللكترونية لقيام الجرائم ،لذلك تعتبر
الوساايلة اإللكترونية في حد ذاتها مشااروعة إال أن سااوء أسااتخدامها في الجريمة يترتب علي الحكم
بمصادرتها كعقوبة تكميلية وجوبية.
ومن ناااحيااة أخرى اساااااااتبعاادت المااادة ( )40من قااانون مكااافحااة جرائم تقنيااة المعلومااات
المصااادرة الخاصااة بالغير حساان النية كما اسااتبعدت نص المادة ( )28من قانون العقوبات ،وهذا ما
سنتطرق ل فيما يلي.

ح اية حقوق الغير حسن النية
قيد المشرن الحكم بالمصادرة بشرط عدم مساس حقوق الغير حسن النية ،فيجب إال تمس
الغير كونها عقوبة ذات صاااال شااااخصااااية وال ينالها إال مسااااتحقها ونصاااات المادة ( )40من قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات على " :مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حساااااني النية يحكم في جميع
األحوال بالمصادرة ،"...ويثار التساؤل عن تحديد المقصود بالغير؟
المقصااود بالغير الحساان النية هو كل من كان غير مساااهم بالجريمة أو عالما ً برتكابها ،أي
كل من ال يعد فاعالً أو شاااااريكا ً فيها ،وحسااااان نيت تعني أن ال يتوافر لدية قصاااااد أو خطأ بالنسااااابة
ألرتكاب الجريمة ،لذلك ال يستحي عقوبت عن شي ال يعلم .
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وتطبيقا ً لذلك اذا كان الغير ال يعلم بأن الجاني اساااااااتعاره هاتل الرتكاب جريمة من جرائم
اإلعتداء على خصوصية األشخاص كالتقاط ونشر صورة ،فأن يعتبر حسن النية وال تتم مصادرة
هاتلة كون ال يعلم ،وعلى العكس من ذلك يعتبر سااااا النية إذا كان يعلم أن الجاني يساااااتخدم هاتلة
لإلعتداء على خصوصية ارخرين.

ال طسب الثالث :الت ابير الجنائية لجرائ اال ت ال سى خصوصية األاخاص
تعتمد أغلب السااااياسااااات العقابية الحديثة على الجمع بين العقوبات األصاااالية وبين التدابير
الجنائية أو العقابية في وقت واحد بالن سبة للمجرم الواحد ،وي سمى هذا النظام بالنظام المزدوج وهو
النظام الذي أخذ ب قانون العقو بات لدولة اإلمارات ك ما أخذ ب في قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات.
ويقصااااااااد بال تدابير الج نائ ية أو االحتراز ية مجمو عة من االجراءات ال قانون ية ،لمواج هة
خطورة إجرامية كامنة في شااااخص مرتكب جريمة ،لمنع من ارتكاب جرائم في المسااااتقبل ،وملاد
هذا التعريف بأن التدابير تقتضاااايها مصاااالحة المجتمع في مكافحة اإلجرام ،لذلك هي تثبت على من
ثبت أن مصدر خطر على المجتمع ،كما تهدف إلى حماية الجاني وتهذيب وأصالح .1
وترتبط التدابير بلكرة الخطورة اإلجرامية ارتباطا ً وثيي ،لذلك نص المشااااااارن في قانون
م كاف حة جرائم تقن ية المعلو مات في المواد ( )43 ،48 ،40على هذه ال تدابير الج نائ ية التي يجب
على القاضي اتخاذها بمواجهة الجاني ،والتي يجوز للقاضي اتخذها بمواجهة المتهم.
لذلك سوف نتطرق إلى التدابير الوجوبية ،وبعد ذلك إلى التدبير الجوازية فيما يلي:

 1د.محمود نجيب حسني ،المرجع السابي ،ص .930
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الفرع األول :الت ابير الوجوبية
يقصاااااااد بالتدابير الوجوبية مجموعة االجراءات التي يجب أن تأمر بها المحكمة لمواجهة
الخطورة الجرمية للمتهم.
وتعتبر التدابير الوجوبية الورادة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ساااااااالبة للحقوق
كمحو المعلومااات وأغالق المحاال الواردة في نص المااادة ( )40من قااانون مكااافحااة جرائم تقنيااة
المعلومات ،وعلي سوف نتطرق إلى كل من هذه التدابير بشيء من التلصيل فيما يلي:

أوال ً :حو ال عسو ات أو البيانات أو إ ا ها
يقصااااد بمحو المعلومات المساااا الذي ينصااااب على البرامج أو البيانات أو المعلومات ،أو
تغيرها أو تركيبها بما يجعلها غير صاااااااالحة للغرض الذي أعدت من أجل  ،ويعرف أيضاااااااا ً بإلغاء
وحذف البرامج وإزلة البيانات أو المعلومات الموجودة داخل النظام المعلوماتي بصلة نهائية.1
ومن األمثلة على ذلك إذا قام شخص بالتقاط صورة الغير أوأحتلظ بها في هاتل أو نشرها
عبر االنسااتقرام ،فيجب على القاضااي أن يصاادر الحكم بمحو كافة المعلومات والبيانات أو إعدامها،
وإذا لم يصدر القاضي الحكم بالمحو يعتبر حكم معيب.
نصاااااات المادة ( )40على " :مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسااااااني النية يحكم في جميع
األحوال ...بمحو المعلومات أو البيانات أو إعدامها"...
ويعتبر محو المعلومات في جرائم اإلعتداء على خصااوصااية األشااخاص الواردة في المادة
( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل خاص ،وفي جميع الجرائم في قانون مكافحة

 1د.حسني الجندي ،المرجع السابي ،ص .022
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جرائم تقنية المعلومات بشاااااااكل عام من التدابير الجنائية الواجبة ،على الرغم من أن المشااااااارن لم
يتطرق لها في القانون الملغي 1رقم ( )8لسنة .8112
وجاء ذلك في الحكم االبتدائي الصادر في  8101/08/84والذي قضى بحبس المتهمة لمدة
شاااهر واحد عن عن جريمة تصاااوير المجني علي مع وقف تنليذ العقوبة وأمرت المحكمة بأن تقوم
النيابة العامة بمحو الصور محل الجريمة.2
ومن وجة نظرنا بأن المشااااااارن في القانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد تدارك
النقص الذي كان يعترية بشاااأن تدبير محو المعلومات أو البيانات أو إعدامها ،لذلك نتلي مع القانون
بالنص على مثل هذا التدبير كون ضااااروري وفعال لحماية خصااااوصااااية األشااااخاص من اإلعتداء
عليها من نشرها وتداولها في زمن سرعة أنتشار اللضائ .

ثانيا ً :إغالق ال حل أو ال وقع
فهو إغالق ال حل أو ال وقع
يقصاااااااد بإغالق المحل أو الموقع حظر مزاولة العمل الذي كان يمارس في اإلعتداء على
خصااوصااية األشااخاص قبل إنزال هذا التدبير ،بهدف عدم السااماب للمحكوم علي من األسااتعانة مرة
أخرى بظروف العماال في المحاال أو الموقع وارتكاااب جرائم أخرى وذلااك عن طريي أغالق هااذا
المحل أو الموقع.3
وأوضاااااااحت المادة ( )082من قانون العقوبات ارثار التي يمكن أن تترتب على إغالق
المحل على أن ..." :ويستتبع اإلغالق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نلسها في المحل

 1نصت المادة ( ) 20من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الملغي على أن  ":مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية يحكم في
جميع األحوال بمصادرة األجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في أرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو
األموال المتحصلة منها ،كما يحكم بإغالق المحل أو الموقع الذي يرتكب في أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم
مالكها ،وذلك إغالقا ً كليا ً أو للمدة التي تقدرها المحكمة".
 2حكم المحكمة االتحادي العليا ،الطعن رقم  05لسنة  ،2103المرجع السابي.
 3د.حسن محمد ربيع ،شرب قانون العقوبات اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة القسم العام ،ص .301-339

111

ذات  ،"...ويعني ذلك حظر مزاولة العمل أو التجارة أو الصااناعة في المحل الذي أنزل علي التدبير
بإغالق المحل.
يثار التساااااااااؤل هل تدبير إغالق المحل أو الموقع في جرائم تقنية المعلومات وجوبي أم
جوازي؟
وفقا ً لنص المادة ( )40من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعتبر الحكم بتدبير إغالق
المحل أو الموقع من التدابير الوجوبية حيث نصت المادة على أن " :يحكم بإغالق المحل أو الموقع
الذي يرتكب في أي من هذه الجرائم ،وذلك إما إغالقا ً كليا ً أو للمدة التي تقدرها المحكمة"
أما الحكم بتدبير إغالق المحل في المادة ( )082من قانون العقوبات اإلتحادي يعتبر تدبير
جوازي ونصاات على ... " :يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شااخص من ممارسااة عمل وفقا ً للمادة
( )082أن تأمر بإغالق المحل الذي يمارس في هذا العمل وذلك لمدة ال تقل عن شاااااااهر وال تزيد
على سنة"...
ونرى بأن المشرن شدد في جرائم تلنية المعلومات على الحكم بتدبير إغالق المحل وجعل
وجوبي في جميع جرائم تقنية المعلومات بشاااااااكل عام ،على عكس قانون العقوبات اإلماراتي الذي
ج عل الحكم بإغالق الم حل جوازي ،ويرجع ذ لك إلى أختالف طبي عة جرائم تقن ية المعلو مات عن
الجرائم الواردة في قانون العقوبات ،كون جرائم تقنية المعلومات تسااااتخدم فيها وساااايلة من وسااااائل
تقنية المعلومات مما يؤدي ذلك إلى ساااااااهولة أرتكاب الجرائم ،وعلي جعل المشااااااارن توقيع تدبير
إغالق المحل وجوبي كي يتناسب التدبير مع جرائم تقنية المعلومات.
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ح اية الغير حسنا النية
نصاات المادة ( )40على أن " :مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسااني النية ...يحكم بإغالق
المحل أو الموقع الذي يركتب في أي من هذه الجرائم ،وذلك إما إغالقا ً كليا ً أو للمدة التي تقدرها
المحكمة"
ينبغي في جميع األحوال إال يأثر غلي المحل أو الموقع على حقوق الغير حسن النية ،الذي
لم يساهم بأرتكاب الجريمة وال يعلم بها من األساس ،وعلي لو قام أحد األشخاص بنشر صورة فتاة
أو نشاااار أخبارها أو معلوماتها أوبياناتها على موقع إلكتروني في إحدى محالت اإلنترنت ،ولم يكن
صااااااااحب المحل وال صااااااااحب الموقع اإللكتروني على علم بنية ال جان في أرتكاب الجريمة ،فال
يسألون عن جريمة اإلعتداء على خصوصية األشخاص طبقا ً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
كونهم ال يعلمون بنية الجاني وتتوافر فيهم صلة حسن النية ،أما الجاني يسأل عن جريمت .

ة ت بير إغالق ال حل أو ال وقع
وفقا لنص المادة ( )40من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يتطرق المشااااااارن إلى
مدة إغالق المحل أو الموقع ،فقد يكون أما إغالقا ً كليا ً او للمدة التي تقدرها المحكمة ،ونصاات على:
" كما يحكم بإغالق المحل أو الموقع الذي يرتكب في أي من هذه الجرائم ،وذلك إما إغالقا ً كليا ً أو
للمدة التي تقدرها المحكمة".
على عكس قانون العقوبات حيث تطرقت المادة ( )082إلى الحد األدنى والحد األقصااااااى
للحكم بإغالق المحل أو الموقع على أن"  ...تأمر إغالق المحل الذي يمارس في هذا العمل وذلك
لمدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة"...
وملاد ذلك بأن المشاارن في قانون العقوبات جعل مدة إغالق المحل في كل األحوال مؤقتا ً،
وحدده بأن ال تقل مدت عن سااتة أشااهر وأن ال تتجاوز الساانة ،أما المشاارن في قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات جعل الحكم بإغالق المحل أما دائما ً (كلياً) وأما مؤقتا ً للمدة اللي يحددها القاضي.

113

ونحن نتلي مع المشاااارن في جعل الحكم بإغالق المحل أما كليا ً أو مؤقتاً ،كون جرائم تقنية
المعلومات من الجرائم التي تطلب عقوبة أشااااااااد عن العقوبات الواردة في قانون العقوبات وذلك
إلسااتخدام وسااائل مسااتحدثة تسااهل أرتكاب الجريمة ،ولكن كان علي أن يحدد مدة اإلغالق المؤقت
بحد أدنى وأحد أقصااى كما حددها المشاارن في قانون العقوبات بأن ال تقل عن سااتة أشااهر وال تزيد
عن سنة.

الفرع الثانا :الت ابير الجوازية
يقصااااد بالتدابير الجوازية مجموعة اإلجراءات التي يجوز للمحكمة أن تأمر بها باألضااااافة
إلى العقوبات األصلية.
نص المشاااارن في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التدابير الجوازية التي يجوز
للمحكمة أن تقضااي بها باإلضااافة للعقوبة األصاالية ،ومن هذه التدابير إبعاد األجنبي التي تطرقت ل
المادة ( )48من قانون مكافحة جرائم تقنية والتي نصااااات على " :مع مراعاة حكم اللقرة الثانية من
المادة  080من قانون العقوبات تقضااي المحكمة بإبعاد األجنبي الذي يحكم علي في أي من الجرائم
الواقعة على العرض أو يحكم علي بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصاااااااوص عليها في هذا
المرسوم بقانون وذلك بعد تنليذ العقوبة المحكوم بها".
أي ضا ً تدبير و ضع المحكوم علي تحت اإلشراف أو المراقبة ،أو وضع في مأوى عالجي
أو مركز تأهيل ،كما اسااااتحدث المشاااارن تدبير حرمان الجاني من اسااااتخدام أي شاااابكة معلوماتية،
وتطرقت المادة ( )43من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى هذه التدابير ونصاااات على أن:
" مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصاااااوص عليها في هذا المرساااااوم بقانون يجوز للمحكمة أن تأمر
بوضااع المحكوم علي تحت اإلشااراف أو المراقبة أو حرمانة من إسااتخدام أي شاابكة معلوماتية ،أو
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نظام المعلومات اإللكتروني ،أو أي وسيلة تقنية المعلومات أخرى ،أو وضع في مأوى عالجي أو
مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة".1
ويكمن تقساايم التدابير الجوازية في جرائم اإلعتداء على خصااوصااية األشااخاص باسااتخدام
الوسائل اإللكترونية إلى تدابير مقيدة للحرية ،وتدابير سالبة للحقوق:

أوالً :اإلبعا
يقصاااد باإلبعاد هو "أحد التدابير المقيدة للحرية 2التي رأى المشااارن اتخاذها في شاااأن غير
المواطنين الذين يشااااكل بقاءهم بالدولة خطرا ً على األمن العام ،وإذا كان المقصااااود من هذا التدبير
مواجهاة خطورة إجرامياة كاامناة في هاذا األجنبي ليادرأهاا عن المجتمع ،فقاد جرى قضاااااااااء هاذه
المحكمة على أن ال محل التخاذ هذا التدبير إال عند ثبوت تلك الخطورة ،وأن ينقضاااااااي بزوالها،
ويرد ما يجعل ملتئما ً مع التطور الذي يعرض للخطورة المذكورة والتي وضع لمواجهتها".3
يعتبر اإلبعاد تدبير جنائي ال يطبي إال على األجانب المقيمين بإقليم الدولة المحكوم عليهم
بعقوبة مقيدة للحرية ،حيث يتم إبعادهم لخطورتهم اإلجرامية ،وال يطبي هذا التدبير على مواطني
الدولة حيث ال تبعد الدول مواطنيها.4
ونص المشاااااارن على حاالت اإلبعاد كتدبير جنائي في قانون العقوبات االتحادي في المادة
( )080على أن يتم اإلب عاد " :إذا حكم على أجنبي في ج ناية بعقوبة مق يدة للحرية أو في الجرائم
الواقعة على العرض وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.

 1نص قانون العقوبات اإلماراتي على تدابير الدفان اإلجتماعي في المادة ( )034على ":تدابير الدفان اإلجتماعي هي -0 :اإليدان في
مأوى عالجي-2 ،اإليدان في إحدى مؤسسات العمل -3 ،المراقبة -0 ،اإللزام باإلقامة في الموطن األصلي".
 2نصت المادة ( ) 001من قانون العقوبات اإلماراتي والمعدل بمرسوم القانون اإلتحادي رقم ( )7لسنة  2104على أن ":التدبير
المقيدة للحرية هي -0:حظر ارتياد بعض المحال العامة -2،منع اإلقامة في مكان معين -3 ،المراقبة -0 ،الخدمة المجتمعية-5 ،
اإلبعاد عن الدولة".
 3د.انظر د.حسنى الجندي ،المرجع السابي ،ص .294-295
 4د.محمد السعيد عبداللتاب ،الوجيز في شرب قانون العقوبات اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،القسم العام ،طبقا ً الحدث تعديل
بالمرسوم بقون رقم ( )7لسنة  ،2104الطبعة الثانية ،2103 ،ص .330
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ويجوز للمحكمة في مواد الجن األخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ،أو الحكم
باإلبعاد بدالً من الحكم علي بالعقوبة المقيدة للحرية".1
وملاد ذلك يعتبر اإلبعاد وجوبي للمحكمة في حالة الحكم على األجنبي في جناية بعقوبة
مق يدة للحرية أو الحكم علي في الجرائم الواق عة على العرض ،أ ما اذا حكم علي في جنحة يجوز
للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده ،كذلك للقاضااااي ساااالطة تقديرية في أختيار اإلبعاد كبديل للحكم
بعقوبة الحبس.
وعلي يثار التساااااؤل عن ماهية اإلبعاد في جرائم اإلعتداء على خصااااوصااااية األشااااخاص
الواردة في المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فهل هو جوازي أم وجوبي؟
نصاااااات المادة ( )48من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعدلة بالمرسااااااوم بقانون
اتحادي رقم ( )8لسااااااانة  8102على " :مع مراعاة حكم اللقرة الثانية من المادة  080من قانون
العقوبات تقضااااي المحكمة بإبعاد األجنبي الذي يحكم علي في أي من الجرائم الواقعة على العرض
أو يحكم علي بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصااااوص عليها في هذا المرسااااوم بقانون وذلك
بعد تنليذ العقوبة المحكوم بها".
وملاد ذلك بأن اإلبعاد أصااااااب جوازي للجن المنصااااااوص عليها في قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات ،وبما أن جرائم اإلعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص تدخل في نطاق الجن  ،يعد
الحكم باإلبعاد عليها جوازي ،بعد أن كان وجوبي في جميع الجرائم باإلضااااااافة إلى جرائم اإلعتداء
على خصاااوصاااية األشاااخاص ،وكان نص المادة ( )48قبل التعديل ينص على " :تقضاااي المحكمة

 1قبل تعديل المادة ( )020بموجب المرسوم بقانون إتحادري رقم ( )7لسنة  2104كانت تنص على ":":إذا حكم على أجنبي بعقوبة
مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب األمر باإلبعاد في الجرائم الواقعة على
العرض.
ويجوز للمحكمة في مواد الجن الحكم باإلبعاد بدالً من الحكم علي بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة".
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بإبعاد األجنبي الذي يحكم علي باإلدانة الرتكاب أي جريمة من الجرائم المنصاااااوص عليها في هذا
المرسوم بقانون وذلك بعد تنليذ العقوبة المحكوم بها".1
وتعقيبا ً على ذلك ،نتلي مع المشااااااارن عندما عدل نص المادة ( )48بحيث جعل اإلبعاد
جوازي في الجن المعاقب وفقا ً لمراعاة أحكام المادةة ( )080من قانون العقوبات اإلماراتي ،حيث
أن المشااااااارن في قانون العقو بات ج عل اإلب عاد جوازي في الجن  ،وب ما أن جرائم اإلع تداء على
خصاااااوصاااااية األشاااااخاص الواردة في المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعتبر
جنحة فمن باب أولى جعل الحكم باإلبعاد فيها جوازي ،وتخويل القاضاااااااي سااااااال طة تقدير ظروف
الجريمة وحالة مرتكبها ويحكم ب وفقا ً لما يراه مناسباً.
كما أننا نرى بأن مشاارن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كان مبالغا ً بعض الشااي في
تطبيي الحكم باإلبعاد بشاااااااكل وجوبي في جميع جرائم تقنية المعلومات وفي جريمة اإلعتداء على
خصاااااوصاااااية األشاااااخاص في المادة ( )48قبل تعديلها ،حيث أن اإلبعاد تدبير جنائي وليس عقوبة
وترتبط فكرة التاادابير بااالخطورة اإلجراميااة للمجرم ،لااذلااك نرى بااأن ليس جميع اإلعتااداءات على
حرمة الحياة الخاصة تمثل خطورة إجرامية في مرتكبها وتستدعي الحكم باإلبعاد.

ثانيا ً :األاراف وال راقبة
يعتبر اإلشراف أو المراقبة من التدابير المقيدة للحرية ،والتي يجوز للقاضي الحكم بها بناء
على ظروف ومالبسات الجريمة.

 1وملاد ذلك كان اإلبعاد وجوبي في جرائم اإلعتداء على خصوصية األشخاص الواردة في المادة ( )20من قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات وعلى جميع الجرائم الواردة في  ،ووفقا ً لنص المادة ( )02قبل التعديل قضت المحكمة االتحاديا العليا باإلبعاد في القضية
التي تتخلص وقائعها بأستخدام أجنبي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في االعتداء على خصوصية المجني عليها في غير األحوال
المصرب بها قانونا ً بأن نشر صورا ً الكترونية لها ،وطلبت النيابة العامة عقابة طبقا ً ألحكام المواد  /20 ،0اللقرة األولى /البند الثالث،
والمادة  ،00والمادة  02من قانون جرائم تقنية المعلومات" ،وقضت محكمة أول درجة غيابيا ً بحبس الطاعن ثالثة أشهر عن التهمة
المسند إلي وإبعاده عن البالد بعد تنليذ العقوبة" وعارض الطاعن على الحكم وقضت نلس المحكمة " بقبول المعارضة شكالً وفي
الموضون بإلغاء الحكم المعارض في واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا ً بإدانة الطاعن ومعاقبت بالحبس شهرا ً واحدا ً عن التهمة
المسندة إلي وأمرت بإبعاده عن البالد بعد تنليذ العقوبة المقررة ومصادرة الجهاز المستخدم بارتكاب الواقعة محل القضية"واستئنف
الحكم وقضت محكمة االستئناف " بقبول االستئناف شكالً وفي الموضون برفضة وتأييد الحكم المستأنف " وطعن علي وتم رفض
طعن –انظر حكم المحكمة االتحاديا العليا ،الطعن رقم  010لسنة  ،2107جزائي ،جلسة الثالثاء الموافي  0أبريل .2107
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فهو اإلاراف وال راقبة
يقصااد باإلشااراف توفير وجود مرئي واسااتراتيجيات تدريب وأخرى حرفية ،ويشاامل تقديم
التوجيهات واألنظمة واإلدارة.1
كما يقصااااااااد بالمراقبة فرض عدة قيود على حرية من ينزل ب بهدف تحقيي اصاااااااالح
وضاااامان تالئمة مع المجتمع عن طريي أتاحة اللرصااااة للجهة اإلدارية المختصااااة بمراقبة ساااالوك
وتصاااارفات  ،ومدى أمكانية الحيلولة بين وبين الظروف التي قد تغرية بالعودة إلى أرتكاب الجريمة
مرة أخرى.2
ولقد نص المشااارن في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على تدبير المراقبة في المادة
( )43على أن " :مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصاااااااوص عليها في هذا المرساااااااوم بقانون يجوز
للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم علي تحت اإلشراف أو المراقبة."...

االلتزا ات التا ينطوي سيها ت بير ال راقبة:
لم يتطرق المشااااااارن إلى االلتزامات التي ينطوي عليها تدبير المراقبة في قانون مكافحة
جرائم تقنية المعلومات ،ولكن بالرجون إلى تدابير الدفان اإلجتماعي المقررة في قانون العقوبات
نصاااات المادة ( )038بأن " :تسااااري على المراقبة المنصااااوص عليها في هذا الباب أحكام المادة
( ،"...)005ونصت المادة ( )005من قانون العقوبات على أن " :المراقبة هي إلزام المحكوم علي
بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقا ً لما يقرره الحكم:
 -0أن ال يغير محل إقامت إال بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصااااااة فإذا لم يكن ل محل إقامة
عينت ل هذه الجهة محالً.
 -8أن يقدم نلسة إلى الجهة اإلدارية المختصة في اللترات الدورية التي تحددها.

 1جون كولينز ونانسي باتريسيا أوبرين ،قاموس دار العلم عرينوود للمصطلحات التربوية ،دار العلم للماليين ،ص.570
 2د.حسن محمد ربيع ،المرجع السابي ،ص.353
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 -3أن ال يرتاد األماكن التي حددها الحكم.
 -4أن ال يبرب مسكن ليالً إال بإذن من الجهة اإلدارية المختصة.
وفي جميع االحوال تطبي القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية"

1

وملاد ذلك بأن المراقبة في جرائم تقنية المعلومات بشاااااااكل عام وفي جرائم اإلعتداء على
خصوصية األشخاص الواردة في المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،هي تدبير
من تدابير الدفان اإلجتماعي 2المقيدة للحرية.
إال أننا نرى بأن اإللتزامات التي تنطوي عليها اإلشراف أو المراقبة في قانون جرائم تقنية
المعلومات تختلف عن اإللتزامات التي تنطوي عليها في قانون العقوبات ،وترجع علة اإلختالف
في طبيعة جرائم تقنية المعلومات التي تسااتدعي باألضااافة إلى اإللتزامات السااابقة التزامات أخرى
تتماشى مع جرائم تقنية المعلومات.
وعل ي يمكن أن تكمن المراق بة في مراق بة الشاااااااب كات المعلو مات ية ،أو الن ظام المعلو مات
اإللكتروني أو مراقبة وساااااائل تقنية المعلومات التي يساااااتخدمها الجاني ،كمراقبة برامج التواصااااال
اإلجتماعي التي يستخدمها الجاني (كالليس بوك أو السناب شات أو االنستقرام) ،أو مراقبة و سائل
تقنية المعلو ماتي كمراقبة هاتف الجاني أو الحاسااااااااب ارلي ،ك ما يمكن من مراقبة الجاني بعدم
اإلرتياد إلى المحل أو الموقع الذي أرتكب فيها أحدى جرائم اإلعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص

 1تم تعديل نص المادة ( )005بمرسوم قانون إتحادي رقم ( )7لسنة  ،2104وكانت قبل التعديل أن ":المراقبة هي إلزام المحكوم علي
بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقا ً لما يقرره الحكم:
 -0أن ال يغير محل إقامت إال بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة فإذا لم يكن ل محل إقامة عينت ل هذه الجهة محالً.
 -2أن يقدم نلسة إلى الجهة اإلدارية المختصة في اللترات الدورية التي تحددها.
 -3أن ال يرتاد األماكن التي حددها الحكم.
 -0أن ال يبرب مسكن ليالً إال بإذن من الجهة اإلدارية المختصة".
 2يقصد بت دابير الدفان اإلجتماعي إجراءات تأمر بها المحكمة في مواجهة من تثبت خطورت اإلجرامية دون أن تحكم علي بعقوبة،
فهي تدابير أصلية وليست إضافية للعقوبة ،ومن ذلك إيدان المجرم المجنون في مصحة لألمراض العقلية ،أو المراقبة –انظر د.غنام
محمد غنام ،المرجع السابي ،ص .534
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كمنعا من الااذهاااب إلى مقاااهي األنترناات التي أرتكااب فيا الجريمااة أو يؤدي ذهااابا إلى أرتكاااب
الجريمة.

ة اإلاراف أو ال راقبة
لم يتطرق المشااااااارن في المادة ( )43من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى مدة
اإلشااراف أو المراقبة التي يخضااع لها الجاني كتدبير جنائي ،على عكس قانون العقوبات اإلماراتي
فقد حدد الحد األقصى للمراقبة بأن ال تزيد على ثالث سنوات ،حيث نصت المادة ( )038من قانون
العقوبات اإلماراتي على أن ... " :وال يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثالث ساانوات" ،وملاد ذلك
أن المشرن لم يحدد لهذا التدبير حد أدنى واقتصر على تعين حد أعلى ،لذلك يتعين على القاضي أن
يحدد في حكم مدة هذا التدبير بحيث ال يزيد عن الحد األقصى.
ونرى باأنا كاان من الضاااااااروري أن يتادخال المشااااااارن في قاانون مكاافحاة جرائم تقن ية
المعلومااات ،وينص صاااااااراحااة على ماادة المراقبااة كتاادبير جنااائي في جرائم مكااافحااة جرائم تقنياة
المعلومات ويحدد الحد األدنى والحد األقصى لها أو على األقل تحديد األقصى لها كما فعل المشرن
في المادة ( )038من قانون العقوبات االماراتي وجعل حدها األقصى ثالث سنوات.

ثالثاً :الوضع فا أوى الجا أو ركز تأهيل
اإليدان في مأوى عالجي 1هو أيدان من ينزل ب في مساااااااتشااااااالى متخصاااااااص في عالج
األمراض العقلية أو العصبية أو النلسية ليعالج على نحو يزول ب مره أو تخف وطأت  ،فتزول تبعا ً
لذلك خطورت االجتماعية على نلس أو على غيره.2

 1نصت المادة ( )037من قانون العقوبات اإلماراتي على أن ":يرسل المحكوم بإيداع مأوى عالجيا ً إلى منشأة صحية مخصصة
لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو إليها حالت .
ويصدر بتحديد المنشأت الصحية قرار من وزير الصحة باالتلاق مع وزير العدل.
وإذا حكم باإليدان ف ي مأوى عالجي وجب أن تعرض على المحكمة المختصة تقارير األطباء عن حالة المحكوم علي في فترات
دورية ال يجوز أن تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخالء سبيل إذا تبين أن حالت
تسم بذلك"
 2د.حسن محمد ربيع ،المرجع السابي ،ص .352
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أما إعادة التأهيل يقصاااد بها مجموعة العمليات أو األسااااليب التي يقصاااد بها تقديم أو إعادة
توجية األشخاص المنحرفين أو المجرمين نحو الحياة السوية ،ويتضمن معنى التأهيل إثارة الحوافز
االيجابية عن الشااااخص بحيث يؤمن بالقيم والمواقف الجديدة التي يراد غرسااااها في نلساااا  ،فيحترم
القوانين بعد أن كان متمردا ً عليها ،ويندمج في الحياة االجتماعية بعد أن كان منعزالً عنها.1

ة اإلي اع فا أوى الجا أو ركز تأهيل
يالحظ على نص المادة ( ) 43من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنها لم تحدد مدة
اإليدان في مأوى عالجي أو مركز تأهيل حيث نصاات على ... " :أو وضااع في مأوى عالجي أو
مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة"...
وتعقيبا على ذلك كان على المشااااااارن بأن يحدد المدة التي يخضاااااااع لها الجاني لإليدان في
مأوى عالجي أو مركز تأهيل ،بحيث يضااع حد أدنى وحد أقصااى يكون للقاضااي ساالطة تقديرية في
الحكم بتدبير اإليدان في مأوى عالجي أو مركز تأهيل خاللها على حسب تداعيات كل حال.
ومن ناحية أخرى نرى بأن تدبير اإليدان في مأوى عالجي أو مركز تأهيل قد يكون مالئم
في بعض األحيان مع جريمة اإلعتداء على خصاااااوصاااااية األشاااااخاص الورادة في المادة ( )80من
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،وذلك في إعادة توجية و تأهيل األشاااااااخاص المنحرفين من
ارتكاب الجريمة مرة أخرى ،وتوجيهم باسااتخدام وسااائل تقنية المعلومات االسااتخدام الصااحي الذي
ال يؤدي إلى اإلعتداء على خصوصية األشخاص مرة أخرى.

1

د.مصطلى محمد موسى ،إعادة تأهيل نزالء المؤسسات العقابية في القضايا الجنائية واإلرهابية ،دار الكتب القانونية ،سنة ،2117
ص .03-02
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رابعاً :الحر ان ن إستخ ا الابكة ال عسو اتية أو نظا ال عسو ات اإللكترونا أو وسيسة
تقنية ال عسو ات
لقد استحدث المشرن في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تدبير الحرمان من إستخدام
الشاااابكة المعلوماتية أو نظام المعلومات اإللكتروني أو أي وساااايلة من وسااااائل تقنية المعلومات في
المادة ( )43من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ال قصو بالحر ان
وبشاكل عام يقصاد بذلك الحرمان هو منع الجاني من إساتخدام أي وسايلة أو نظام أو شابكة
معلوماتية اذا أرتكب جريمة من جرائم تقنية المعلومات.
وتطبيقا ً على جريمة اإلعتداء على خصوصية األشخاص يقصد بالحرمان ،هو منع الجاني
من إستخدام أي وسيلة أو نظام أو شبكة معلوماتية اذا أرتكب أحدى جرائم اإلعتداء على خصوصية
األشاااااااخاص الواردة في المادة ( )80من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في غير األحوال
المصرب ب قانوناً.
ويثار التساؤل عن مدى الحرمان ،فهل القاضي يحكم بحرمان الجاني من إستخدام الوسيلة
اإللكترونية أو النظام اإللكتروني أو الشاابكة المعلوماتية التي أسااتخدمت في أرتكاب الجريمة فقط أم
ل ساالطة في توقيع الحرمان على أسااتخدام جميع الوسااائل أواألنظمة أو الشاابكات اإللكترونية حتى
وأن لم يستخدمها في أرتكاب الجريمة؟
يلهم من نص المادة ( )43من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن للقاضاااااااي
سااااااالطة تقديرية في توقيع تدبير الحرمان من اساااااااتخدام أي شااااااابكة معلوماتية أو نظام معلومات
إلكتروني أو أي وسااااايلة من وساااااائل تقنية المعلومات حتى وأن لم تساااااتخدم في أرتكاب الجريمة،
وعلي فلم يحدد الم شرن توقيع تدبير الحرمان من إ ستخدام الو سيلة أو ال شبكة او النظام اإللكتروني
المستخدم في الجريمة فقط ،حيث يمتد الحرمان من إستخدام أي وسيلة الكترونية أخرى.
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ومن األمثلة على ذلك بأن يقضاااي القاضاااي بحرمان الجاني من إساااتخدام برنامج الساااناب
شات الذي تم من خاللها نشر صورة للمجني علي  ،أو حرمانة من إستخدام برنامج أخرى قد يؤدي
إلى نشر صورة المجني علي فالمستقبل.

ة الحر ان
وأما عن مدة الحرمان فلم يتطرق المشرن في المادة ساللة الذكر إلى مدة هذا التدبير ،لذلك
تعتبر المدة ساالطة تقديرية للقاضااي ،وعلي يجوز للقاضااي أن يقضااي بتدبير الحرمان من إسااتخدام
الشااابكة المعلوماتية أو أساااتخدام نظام معلومات إلكتروني ،أو أساااتخدام أي وسااايلة من وساااائل تقنية
المعلومات إال أن يجب أن يتطرق إلى مدة الحرمان والمنع.
لذلك حبذا لو أن المشااااااارن تطرق إلى تحديد مدة الحرمان من إساااااااتخدام وساااااااائل تقنية
المعلومات ،وجعل لهذا التدبير حد أقصى وحد أعلى بحيث يكون للقاضي سلطة تقديرية للحكم بين
الحدين فقط.
والخالصة يتمتع القاضي بسلطة تقديرية بالنسبة للتدابير الجوازية المذكورة ،ويكون حكم
صحي سواء قضى بها أم لم يقضي بها كونها تدابير جوازية ،وسلطة القاضي التقديرية تكون من
حيث الحكم بأحدى التدابير الساااااااابقة أو الجمع بين أكثر من تدبير أو عدم الحكم بأي تدبير ،وكذلك
تمتد سااااالطة القاضاااااي التقديرية في تقدير مدة التدبير المحكوم ب على حساااااب الخطورة اإلجرامية
للجاني والمدة التي يحتاجها إلزلة خطورت الجرمية.
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الخات ة
الحمد هلل الذي قدر لنا التوفيي والنجاب في كتابة هذا البحث والوصول إلى مرحلة الخاتمة،
بعد أن تعرضانا إلى موضاون أحكام جرائم اإلعتداء على خصاوصاية األشاخاص في ظل المرساوم
بقانون رقم  5لسنة  8108في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وآخر تعديالت  ،ولقد تطرقنا إلى
بداية ظهور فكرة حرمة االعتداء على الحياة الخا صة وماهيت في القوانين الو ضعية وباألخص في
التشااريعات اإلماراتية ،وبعد ذلك إلى أركان جرائم اإلعتداء على خصااوصااية األشااخاص والعقوبة
المقررة لتلك الجرائم.
ولقد خلصاااات الدراسااااة إلى مجموعة من النتائج التي هي عبارة عن إجابة عن تساااااؤالت
خاصاااة بموضاااون البحث ،وإلى بعض التوصااايات التي يرى الباحث األخذ بها لتعديل بعض النقاط
الخاصة بجرائم اإلعتداء على خصوصية األشخاص على النحو التالي:

أوالً :النتائج
 -0تختلف جرائم اإلعتداء على خصاااااااوصاااااااية األشاااااااخاص الورادة في المادة ( )312من قانون
العقوبات عن جرائم اإلعتداء على خصاااوصاااية األشاااخاص الواردة في المادة ( )80من قانون
مكااافحااة جرائم تقنيااة المعلومااات ،حيااث أن األخيرة تعتبر من الجرائم اإللكترونيااة وتتطلااب
أستخدام وسيلة من الوسائل اإللكترونية لتحقي البنيان القانوني لها.
 -8تتعدد صااور جرائم اإلعتداء على خصااوصااية األشااخاص وحصاارها المشاارن بأربعة صااور
(الجرائم المتعلقة بالمحادثات واالتصااااااااالت ،والجرائم التعلقة بالتصاااااااوير ،والجرائم المتعلقة
بالنشاار ،والجرائم المتعلقة بتعديل أومعالجة األحاديث أو الصااور) ،ولكل صااورة محل ساالوك
جرمي وركن مادي مختلف عن ارخر ،إال أن الثالث صاااااور األولى تتلي في الركن المعنوي
الذي يتطلب قصااااد جنائي عام متمثل بالعلم واإلرادة كما تتلي في العقوبة المقررة بالحبس مدة
ال تقل عن سااااااتة أشااااااهر والغرامة التي ال تقل عن مائة وخمسااااااون ألف درهم وال تزيد عن
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خمسمائة ألف درهم ،وتختلف جريمة تعديل أو معالجة الصور عن الجرائم ارخرى من ناحية
الركن المعنوي الذي تطلب قصد جنائي خاص متمثل في العلم واإلرادة والباعث على أرتكاب
الجريمة ،كما تختلف في العقوبة المقررة التي ال تقل عن الحبس لمدة سااااااانة والغرامة التي ال
تقل مائتين وخمسون ألف درهم وال تزيد عن خمسمائة ألف درهم.
 -3اساااتحدث المشااارن جريمة تعديل ومعالجة التساااجيل أو الصاااور أو المشااااهد في المادة (/80
اللقرة الثانية) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،والتي لم ينص عليها قبل ذلك قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات الملغي رقم  8لسنة  ،8112وال قانون العقوبات.
 -4يمكن تقساااايم الوسااااائل اإللكترونية إلى أجهزة إلكترونية وبرامج إلكتروينة ،بحيث ال يمكن أن
تتركب جرائم اإلعتداء على خصااوصااية األشااخاص بدون جهاز إلكتروني ،وعلى العكس من
ذلك بحيث يمكن أن تتركب الجريمة بدون برنامج.
 -5هناك أختالف في األحكام القضائية المتعلقة بإعتبار الواتس آب وسيلة من الوسائل اإللكترونية
ألرتكاب جرائم اإلعتداء على خصوصية األشخاص ،فقد تقرر بعض األحكام بإعتبار الواتس
آب وساايلة من الوسااائل اإللكترونية ،في حين ظهر حكم يقرر بأن الواتس أب ال يعتبر وساايلة
من الوسائل اإللكترونية إلرتكاب الجرائم اإللكترونية.
 -2عدل المشاااارن المادة ( )48في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصااااة بإبعاد األجنبي
بمرسااااوم قانون رقم ( )1لساااانة  ،8102بحيث كان إبعاد األجنبي وجوبي في حالة الحكم علي
باإلدان في جميع جرائم تقنية المعلومات ،إال أن بعد التعديل أصاااااااب الحكم بإبعاد األجنبي
وجوبي في الجنااااياااات والجرائم الواقعاااة على العرض وجوازي في الجن  ،وماااا يهمناااا في
موضااااون دراسااااتنا بأن إبعاد األجنبي أصااااب جوازي بعد أن كان وجوبي في جرائم اإلعتداء
على خصوصية األشخاص.
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ثانياً :التوصيات
 -0تكثيف اإلهتمام التوعوي للمجتمع ،وذلك بتوعيتهم بجرائم تقنية المعلو مات و با لذات الجرائم
التي تمثل إعتداء على حرمة الحياة الخاصاااااة لألشاااااخاص ،وكذلك توعيتهم بالمخاطر العقابية
التي تقع على مرتكبي تلك الجرائم للحد منها.
 -8اسااتخدام تقنيات الذكاء االصااطناعي لتنظيم أنشااطة األفراد على وسااائل التواصاال اإلجتماعي،
ويعني ذلك و ضع مالحظات لم ستخدمين برامج التوا صل األجتماعي قبل أرتكاب جرائم تقنية
المعلومات تنبههم باألفعال التي تشكل جريمة ،على سبيل المثال اذا أراد شخص نشر صورة
في االنسااتقرام أو السااناب شااات تظهر ل رسااالة مصااغرة ساايعرض للمسااألة القانونية في حالة
النشر.
 -3تساااااريع وتيرت المراجعة واالساااااتمرار في تحديث النصاااااوص القانونية المتعلقة بجرائم تقنية
المعلومات لمواكبة التطور السريع في مجال التكنولوجيا.
 -4ضااااااارورة بأن يضااااااايف المشااااااارن في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تدبير الخدمة
المجتمعية إلى التدابير الجوازية ،وذلك لمواكبة تعديل قانون العقوبات اإلماراتي عندما أضاف
في الماد ( )001تدبير الخدمة المجتمعية إلى التدابير المقيدة للحرية.
 -5ضاااارورة تحديد وسااااائل تقنية المعلومات المتداولة في الوقت الحالي على ساااابيل المثال وليس
الحصااااار ،وذلك لعدم ظهور أحكام قضاااااائية مختللة بشاااااأن الوساااااائل المساااااتخدمة ،كاألحكام
الصاااادرة بإعتبار الواتس اب وسااايلة من وساااائل تقنية المعلومات وظهور أحكام أخرى تقرر
بأن الوتس اب ال يعتبر وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
 -2تحديد مدة التدابير الجوازية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحد أدنى وحد أقصاااااى،
بحيث تكون للقاضاااي سااالطة تقديرية بين الحدين ،فعلى سااابيل المثال أجاز المشااارن للقاضاااي
الحكم بتدبير الحرمان من اساااااتخدام الشااااابكة المعلوماتية أو وساااااائل تقنية المعلومات ولكن لم
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يحدد مدة الحرمان ،لذلك نرى ضاارورة النص على أن ال يقل الحرمان عن شااهر وال أن يزيد
على ثالث سنوات في جرائم اإلعتداء على خصوصية األشخاص.
 -1توضاااااااي بعض المصاااااااطلحااات الورادة في المااادة ( )80من قااانون مكااافحااة جرائم تقنيااة
المعلومات ،مثل للظ التعديل والمعالجة والتشااااااهير والمشاااااااهد ،لعدم التوسااااااع في تلساااااايرها
وتطبيقها التطبيي القانوني الصحي في جرائم تقنية المعلومات.
 -2حث الباحثين والدارسين في التعمي واإلكثار من دراسة جرائم تقنية المعلومات ،بحيث تدرس
كل جريمة بشي من التلصيل ،لما لهذه الجرائم المستحدثة من أهمية بالغة لتعرف عليها وعلى
عقوبتها للحد من انتشارها.
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ال راجع
أوالً :القرآن الكري
ثانياً :كتب ا ة
-0

أ.د .إعاد علي الحمود القيسااااااي :مبادئ القانون الدسااااااتوري وأنظمة الحكم ،دراسااااااة تحليلة
مقارنة لدستور اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى ،س 8103م.851 .

 -8حساااان محمد ربيع ،شاااارب قانون العقوبات اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة القساااام
العام.
-3

جون كولينز ونانساااي باتريسااايا أوبرين ،قاموس دار العلم عرينوود للمصاااطلحات التربوية،
دار العلم للماليين.
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د.عبدالعظيم عبد السااالم و د.سااالم جروان النقبي :الضاامانات الدسااتورية والجنائية لحقوق
اإلنسان وحريات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.8118 ،

 -5د.غنام محمد غنام ،شااارب قانون العقوبات االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة ،الطبعة
األولى.8113 ،
 -2د.فوزية عبدالساااتار ،شااارب قانون العقوبات ،القسااام الخاص ،دار النهضاااة العربية ،القاهرة،
الطبعة الثالثة.0881 ،
 -1د.محمد الساااااااعيد عبداللتاب ،الوجيز في شااااااارب قانون العقوبات اإلتحادي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،القسااااام العام ،طبقا ً الحدث تعديل بالمرساااااوم بقون رقم ( )1لسااااانة ،8102
الطبعة الثانية ،سنة .8102
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د .محمد محرم محمد علي ود .خالد محمد كلور المهيري ،قانون العقوبات االتحادي لدولة
االمارات العربية المتحدة فقها ً وقضا ًء ،اللت للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية.0888 ،
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د.محمود نجيب حسني ،شرب قانون العقوبات القسم العام ،النظرية العامة للجريمة والنظرية
العامة للعقوبة والتدبير االحترازي ،دار النهضة.0811 ،

 -01د.مصاااااطلى محمد موساااااى ،إعادة تأهيل نزالء المؤساااااساااااات العقابية في القضاااااايا الجنائية
واإلرهابية ،دار الكتب القانونية.8111 ،
 -00د.هدى حامد قشقوش ،شرب قانون العقوبات القسم العام ،دار النهضة العربية.8101 ،
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ثالثاً :كتب تخصصة
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أحمد محمد حسااان ،نحو نظرية عامة لحماية الحي في الحياة الخاصااة في العالقة بين الدولة
واألفراد ،دار النهضة العربية ،القاهرة.8110 ،
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آدم عبدالبديع آدم حساااااااين ،الحي في حرمة الحياة الخاصاااااااة ومدى الحماية التي يكللها ل
القانون الجنائي0481 ،هـ 8111 -م.
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أ .أندرية برتران ود.نقوال فتوش ،الحي في الحياة الخاصة والحي في الصورة ،مكتبة صادر
ناشرون ،الطبعة األولى.8113 ،
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د.حساااام الدين األهواني ،الحي في حرمة الحياة الخاصاااة ،الحي في الخصاااوصاااية ،دراساااة
مقارنة ،دار النهضة العربية.

 -5د.حساااني الجندي ،التشاااريعات الجنائية الخاصاااة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الكتاب
الثالث ،قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة
األولى.8118 ،
 -2د.خااالااد محمااد كلوري المهيري ،جرائم الكمبيوتر واإلنترناات والتجااارة اإللكترونيااة ،دار
الغرير للنشر ،دبي ،الطبعة الثانية.
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أ.طارق عبده مرشاااااااد المعمري ،الحماية الجنائية للحي في حرمة المراساااااااالت والمحادثات
الشخصية االتحادية والمحلية ،دار نشر أكاديمية شرطة دبي0435 ،هـ 8104-م.

 -2د.عباادالرازق الموافي عبااداللطيف ،شااااااارب قااانون مكااافحااة جرائم تقنيااة المعلومااات لاادولااة
اإلمارات العربية المتحدة " المرسوم بالقانون اإلتحادي رقم  5لسنة  ،"8108الكتاب الثاني،
0431هـ 8102 -م.
 -8د.عبد اللتاب بيومي حجازي ،الجرائم المسااااتحدثة في نطاق تكنولوجيا االتصاااااالت الحديثة،
دراسة متعمقة ومقارنة في جرائم الهاتف المحمول  -شبكات االنترنت – واالتصاالت -كسر
شاااالرات القنوات اللضااااائية المدفوعة مقدما ،دار النهضااااة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى،
.8118
 -01د.محمد رشااااد القطعاني ،الحماية الجنائية للحي في حرمة االتصااااالت الشاااخصاااية ،دراساااة
مقارنة بين القوانين المصااااري واإلماراتي وبعض القوانين ااألجنبية ،اللت للطباعة النشاااار،
الطبعة الثانية.8104 ،
 -00أ.محمد ساااااااالم الزعابي ،الجرائم الواقعة على السااااااامعة عبر تقنية المعلومات اإللكترونية،
دراسة مقارنة ،الطبعة األولى،8104 ،
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 -08د.محمود عبدالرحمن محمد ،نطاق الحي في الحياة الخاصاااااااة ،دراساااااااة مقارنة في القانون
الوضاااعي) األمريكي -اللرنساااي -المصاااري (والشاااريعة اإلساااالمية ،دار النهضاااة العربية،
القاهرة.
 -03د.محمود محمد محمود ،الجرائم الناشئة عن إستخدام الهواتف النقالة (جرائم نظم اإلتصاالت
والمعلومات) ،دراسة مقارنة في التشريع المصري واللرنسي واألمريكي واإلتلاقيات الدولية
واإلقليمية ،الكتاب األول ،دار الكتاب والوثائي القومية.8101 ،
 -04د.ممدوب خليل بحر ،حماية الحياة الخاصااة في القانون الجنائي ،دار الثقافة للنشاار والتوزيع،
عمان.0882،
 -05د.يوسااااف الشاااايخ يوسااااف ،حماية الحي في حرمة األحاديث الخاصااااة ,دراسااااة مقارنة في
تشريعات التنصت وحرمة الحياة الخاصة ,دار اللكر العربي ,الطبعة االولى0402 ,هـاااااااا -
0882م.

رابعاً :أبحاث قانونية
 -0د.أساااامة أحمد بدر ،الحي في الصاااورة بين الخصاااوصاااية وحقوق الشاااخصاااية ،بحث مقدم في
مؤتمر حرمة الحياة الخاصااااة وتحديات العالم اإلفتراضااااي ،جامعة االمارات العربية المتحدة،
.8104

خا ساً :األحكا القضائية

Digitally signed by Shrieen
DN: cn=Shrieen, o=UAEU,
ou=Libraries Deanship,
email=shrieen@uaeu.ac.ae,
c=AE
Date: 2019.04.17 13:07:54
'+04'00

 -0مجموعة أحكام المحكمة اإلتحادية العليا
 -8مجموعة أحكام محكمة تمييز دبي
 -3مجموعة أحكام محكمة نقض أبوظبي

سا ساً :القوانين
 -0دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة الصادر عام .0810
 -8قانون العقوبات اإلتحادي رقم ( )3لعام  0821وآخر تعديالت سنة .8102
 -3قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ( )5لسنة  8108وآخر تعديالت سنة .8102
 -4قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الملغي رقم ( )8لسنة .8112
 -5قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم ( )5لسنة .0825

